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ﻟِﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ  ....؟ ﻭﻟِﻡ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﻤﻴﺩﺍﻨﺎﹰ ﻤﻘﺘﺭﺤﹶﺎ ﻻﻟﺘﻤﺎﺱ
ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ؟ ﻜﺜﻴﺭ ﹸﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻥ ﺘﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﻟﻠﺸﻌﺭ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻭﺼﻔﻪ ﺒـ )ﺃﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ

ﺒﺸﺭﻴﺔ() .(١ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻲ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﺃﻱُ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱﹴ ﻴﻤﺱ

ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺃﻭ ﻴﺤﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ،ﺇﺫ )ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﺘﺠﺭﺒﺔ
ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻭ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺍﻫﺎ ،ﺒل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻭﻜل
ﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ،ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻌل ﺒﻪ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﻫﻭ ﻤﺎﺩﺓﹲ ﻓﻨﻴﺔ (

)(٢

ﺇﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ

ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻭﻫﺎﺠﺔ ﺘﻀﺞ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ،ﻷﻥ )ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﻋﻤﺎ

ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﺨﻠﻲ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﻭ،

ﺃﻭ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ ﺘﻤﺜﻠﻪ() .(٣ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻭﺍﻻﻨﻔﻼﺕ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ،ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺅﻤﻨﺎﹰ

ﺒﻀﺭﻭﺭﺘﻪ ﻓـ )ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺇﻓﻀﺎﺀ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﺸﺒﻪ ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ
ﻓﻲ ﺨﻭﺍﻁﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ،ﻓﻲ ﺇﺨﻼﺹ ﻴﺸﺒﻪ ﺇﺨﻼﺹ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻟﻌﻘﻴﺩﺘﻪ(

)(٤

ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻬﺎ ﺒﺤﺭﺍﺭﺓ ﻋﺎﻤﻼﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻟﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩ

ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ .ﺇﻥ )ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ

ﻹﺤﺴﺎﺱ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺇﻟﻲ ﺘﺨﻠﹼﻘﻪ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﺇﻟﻲ ﺘﺸﻜﹼﻠﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﹰ ﻟﻪ
) (١ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ،ﺩ  .ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻔﻴﻔﻲ ٥٩ :ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ ،ﻤﺼﺭ
١٣٩٨ﻫـ ١٩٧٨ /ﻡ
) (٢ﻨﻔﺴﻪ.

) (٣ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل ،٣٦٣ :ﺩﺍﺭ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ )ﺩ  .ﺕ( .
) (٤ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ. ٣٦٤ :

2

٧٥



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol5/iss5/2

)???????( ???? ?? ?????? ?????????? ???????? ??????? ????? ???????? and ???? ??????:



ﻭﻫﺠﻪ ﻭﺍﻗﺘﺩﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻴﻨﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ،ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺩﻓﻌﺎﹰ ﺍﻟﻰ ﺨﻠﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﻓﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺨﻠﻘﻨﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻁﻔﻲ ﻭﻓﻜﺭﻱ(

)(١

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻟﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻨﻬﺞ

ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻭﻥ ،ﻤﻨﻬﺞ ﺃﺭﺴﺎﻩ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﻭﺍﺭﺘﻀﺎﻩ ﻓـ )ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴﺒﺭﺭﻩ ﺇﻻ ﻭﺍﻗﻊ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ
ﻴﺘﺨﻴل ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ،ﻓﻴﺼﺎﺩﻑ ﺃﻁﻼل ﻤﻨﺎﺯل ﺍﻷﺤﺒﺔ ﻭﺭﺴﻭﻤﻬﺎ ،ﻓﻴﻘﻑ ﻭﻴﺘﺫﻜﺭ

ﺼﺒﻭﺍﺘﻪ ﻤﻊ ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺯﺤﺔ ،ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﻤﻁﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺴﻔﺭﻩ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻤﺎ
ﺼﺎﺩﻑ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻕ ﻭﺃﻫﻭﺍل ،ﻟﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻰ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺩﺡ ﺃﻭ
ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ،ﻻ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ ﻟﻬﺎ(

)(٢

ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻭﻻﻥ ،ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺩﻻﺌل ﺘﺅﻜﺩ

ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ،ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺃﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﺎﻨﺕ
ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﺼﺎﻏﻪ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ،ﻭﺍﻷﺨﺭ ﻫﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ

ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ

ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ  .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻠﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻭﺘﺸﻴﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ

ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ) .(٣ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ( ﻓﻲ

ﻤﻨﻬﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺩﺓ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺸﺘﺭﻙ

ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺫﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ،ﻫﻲ )ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ( ،ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻫﻲ
)ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ( ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ )ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ( ﺃﻭ )ﻋﻀﻭﻴﺔ( .

) (١ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ،ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺯﺏ. ٣٦٧ :ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ )ﺩ  .ﺕ(

) (٢ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺩ  .ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل . ٢٠١ :ﺩﺍﺭ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ )ﺩ ـ ﺕ( .
) (٣ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ٢٠١ :ــ . ٢٠٢
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&
ﻗﻴل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ  ،ﻭﻟﻘﺩ ﺁﺜﺭﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﻓﻬﻤﺎﹰ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ
)(١

ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ،ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ )ﺘﺘﺼل ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﺹ(

)(٢

ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ )ﺭﺒﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻬﻴﻜل ﺃﻭ

ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻋﺩﺕ ﻨﺎﻗﺩﺓ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﻴﻜﻼﹰ ﻭﻋﺭﻓﺘﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ
)(٣

ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ(

ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ

ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺒﻨﺎﻩ
ﻟﺘﺘﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﺼﻭﺭ ﻫﻲ :ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠﺯ ،ﻭﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ،ﻭﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ

ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ

). (٤

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﺯ ﻓﻬﻭ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﻭﻕ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﺯ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﻋﻨﺎﻴﺘﻪ
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ،ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺒﻨﻴﺘﻪ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺒﺎﻋﺜﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .

ﺒﺨﻠﻕ

ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻴﺢ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻤل ﺒﻨﻴﺔ ﺃﺩﺍﺌﻴﺔ

ﻤﺤﺩﺩﺓ .

ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻴﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭﺴﻊ
ﻤﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺭﺠﻭﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻜﻼﹰ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ

ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ )ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل
ﺍﻵﻨﻲ ﺒﺎﻟﺤﺩﺙ ،ﻓﻴﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻬﻴﺊ ﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺒﺎﻟﺤﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﻎ ﺸﻌﺭﻱ ،ﻴﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺒﺎﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻪ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻹﻴﺼﺎل
ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺍﻨﺒﻬﺎﺭﻩ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ
) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ١٣:ــ
 ،٢١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ١٩٩٤ﻡ .
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٩ :
) (٣ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻨﺎﺯﻙ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ.٢٣٤ :ﻁ  ،١٤ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ ٢٠٠٧ﻡ .

) (٤ﻴﻨﻅﺭ :ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩ .ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺠﺎﺩﺭ  ٨:ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ١٩٩٠ﻡ .
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ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ(

)(١

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﻫﺫﻩ ،ﻓﺈﻥ )ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ

ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﻤﻁﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺤﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ،
ﻭﺃﺨﱠ ﺭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻗﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ

ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﺒل ﺇﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻠﻎ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ(

). (٢

ﺸﺎﻉ ﻓﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﺠﻠﻴﺎﹰ ،ﻤﺘﺨﺫﺍﹰ ﻏﺭﺽ

ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﹰ ،ﺭﺍﻓﺩﺍ ﺇﻴﺎﻩ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻫﻲ ﺜﻤﺎﺭ )ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺭﺍﻨﻪ
ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺠﺩل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﱢﺤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺩﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ  .ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺃﺨﺫ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﻴﺘﻨﺎﻅﺭﻭﻥ ﻓﻲ
ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﻤﻔﺎﺨﺭﻫﺎ ﻭﻤﺜﺎﻟﺒﻬﺎ ،ﻭﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺩﺭﺱ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ،

ﻭﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺩﻟﺘﻪ ﻟﻴﻭﺜﻘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﺨﺼﻤﻪ ﻟﻴﻨﻘﻀﻬﺎ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﺩﻟﻴﻼﹰ(

)(٣

ﻗﺎﻡ ﺃﺴﺎﺱ

ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﻠﻁﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ

ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ )ﻭﻫﻴﺄ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻨﻘﻴﻀﺔ ﻷﻥ ﺘﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺢ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻭﻻﺓ ،ﺒﺤﻴﺙ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻻ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻓﺨﺭﺍﹰ ﻭﻫﺠﺎﺀ ﻓﺤﺴﺏ ،ﺒل ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺩﻴﺤﺎ ً ،ﻜﻤﺎ
ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻨﺴﻴﺒﺎﹰ ﻭﻏﺯﻻﹰ .ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻴﺴﺘﻠﻬﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓ ﻲ
ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﻬﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍل ﻭﻨﻘﺽ ﺍﻟﺩﻟﻴل

ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ،ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ  .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ ﻭﺠﺭﻴﺭ ﻋﻤﻼﹰ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﻤﻌﻘﺩﺍﹰ(

)(٤

ﻭﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻔﻨﻲ

) (١ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩ .ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺠﺎﺩﺭ. ٩ :
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ. ١٠ – ٩ :

) (٣ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺩ  .ﺸﻭﻗﻲ ﻀﻴﻑ ٢٤٢ :ﻁ  ،٧ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،
ﻤﺼﺭ ١٩٧٦ﻡ.
) (٤ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ٢٤٥ :ــ ٢٤٦
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&
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻷﺨﻁل ،ﻻﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ
ﻓﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ  .ﻭﻟﻘﺩ ﺭﺍﻓﻘﺕ ﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭ ﺃﺜﺭﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ ﻭﻭﺴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ  .ﻓﻬﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺘﺯﺠﻴﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺩﻥ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺴﻼﺤﺎﹰ
ﻟﻠﺘﺒﺸﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ .

ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺴﺎ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻩ

ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻨﻘﺎﺌﺽ )ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜﻼﹰ ﺠﺎﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻋﻨﺩ
ﺍﻟﻌﺭﺏ  .ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻟﺸﻬﺭﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ  ...ﻓﻠﻡ
ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﺠﺎﺀ ﺤﺎﺩ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ
ﻋﺼﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ(

)(١

ﻓﻲ

ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﻲ

ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ  .ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ
ﻨﻘﺎﺌﺽ ﺠﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ )ﻭﺃﺭﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻨﺩﻫﻤﺎ ،ﻜﻔﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ
ﻗﻴﻥ ،ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺫل ﺒﻨﻲ ﻜﻠﻴﺏ ﻓﺴﺘﺭﻯ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ

ﺏ،
ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ،ﺇﺫ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻴﻭﻟﹼﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻴﺴﺘﻨﺒﻁ ﻭﻴﻔﺭﻉ ﻭﻴﺸﻌ 
ﻭﻜﺄﻨﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻻﻴﺒﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻘﻴﺔ  .ﻭﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﻘﻴﻀﺔ ﻴﺭ ﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﺨﺼﻤﻪ ،ﻓﺴﺘﺭﺍﻩ ﻴﻘﻑ ﺒﺈﺯﺍﺀ ﻜل ﺒﻴﺕ ﻗﺎﻟﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻭﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ(

)(٢

ﻤﺜل ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺠﻌل ﻟﻠﻨﻘﻴﻀﺔ ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل :ﻤﻨﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ
ﻴﺭﺴﻤﻪ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ،

ﺒل ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ  .ﻭﺘﺘﻀﺢ

ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ ﺤﻴﻥ ﻨﻭﺍﺯﻨﻪ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺍﻟﺘﻲ

ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ  .ﻓﺸﻌﺭﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ
ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻪ )ﺠﺎﻫﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺒﺩﻭﻱ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﺭ ،ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻘﻭﺓ
) (١ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺩ  .ﺸﻭﻗﻲ ﻀﻴﻑ. ٢٥١ – ٢٥٠ :
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ. ٢٥١ :
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)???????( ???? ?? ?????? ?????????? ???????? ??????? ????? ???????? and ???? ??????:



ﻨﻅﻤﻪ ﻭﺒﻼﻏﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﻭﻓﺼﺎﺤﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ،ﺤﺘﻰ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﺘﺭﺍﺼﺔ ﻜﺎﻟﺒﻨﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺴﻙ(

)(١

ﻭﻟﻘﺩ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ

ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻥ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ  .ﻓﻔﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻴﻤﺩﺡ ﻓﻴﻬﺎ
ﺸﺎﻋﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺸﻴﺒﺎﻥ ﺍﺴﻤﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﻤﺭﺓ * ﻴﺴﺘﻬل
ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﻴﺏ ﺸﺄﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻓﻴﻘﻭل :

ﻥ ﹶﻨﻭﺍﺭﹴ ﻭﺩﻭﻨﹶﻬـﺎ
ﺸ ﻭﻕﹲ ﻤ 
ﺴﻤﺎ ﹶﻟﻙ ﹶ

ﺴﻭ ﻴ ﹶﻘ ﹸﺔ ﻭﺍﻟﺩ ﻫﻨﹶﺎ ﻭﻋ ﺭﺽ ﺠﹺﻭﺍﺌِﻬـﺎ


ـﻭﺍ ﺭ ،ﻓﺈِﻨﹼﻬﺎ
ﺕ ،ﺇﺫﺍ ﹸﺘ ﹾﺫ ﹶﻜ ﺭ ﻨ َ
ﻭ ﹸﻜ ﹾﻨ ﹶ

)(٢

ﺽ ﺩﺍﺌِـ َﻪ
ﺕ ﺍﻟﻨﹼ ﹾﻔﺱﹺ ﺘﹶﻬﻴﺎ 
ﻟِﻤﻨﺩﻤﻼ 

ﻭﻴﺼﻑ ﺭﺤﻠﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻤﻘﻔﺭﺓ ،ﻗﻁﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﻨﺎﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ .
ﻭﺍﻟﻶﻓﺕ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻴﺔ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻗﻁﻌﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﺠﺸﻤﻪ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ
ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺡ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺠﺎﺀ ﺍﻨﺴﻴﺎﻗ ﹰﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻨﻬﺞ
ﺍﻗﺘﻔﺎﻩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ .ﻴﻘﻭل :

ﻥ ﺭﹺﻴﺢﹴ ﻤﺭﻴﻀـ ﺔ
ﺠﻴﻼ 
ﻭﺃ ﺭﺽﹴ ﺒﻬﺎ 

ﻥ ﹶﻓﻀـﺎﺌِﻬﺎ
ﻁ ﺭ ﹶﻓ ﻪ ﻤ 
ﻴ ﹸﻐﺽ ﺍﻟﺒﺼﻴ ﺭ ﹶ

ﺕ ﻋﻠـﻰ ﻋ ﻴﺭﺍﻨﹶـﺔ ﺤ ﻤﻴﺭﹺﻴـﺔ
ﻗﹶﻁ ﻌ ﹸ

)(٣

ﺴ ﻊ ﻤﻥ ﺼـﻌﺩﺍﺌِﻬﺎ
ﻁ ﺍﻟﻨﱢ 
ﹸﻜﻤﻴﺕ ﻴﺌ ﹼ

) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ  ،١٣ :ﻗﺩﻡ ﻟﻪ ﺸﺭﺤﻪ  .ﻤﺠﻴﺩ ﻁﺭﺍﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
ﻟﺒﻨﺎﻥ ١٤٢٥ ،ﻫـ ٢٠٠٤ - /ﻡ .
* ﻫﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ،ﻜﺎﻥ ﺸﺎﻋﺭﺍﹰ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺒﻭﻩ ﺸﺎﻋﺭﺍﹰ ،ﻭﻫﻭ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻻﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ .
ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺘﺄﺭﻴﺦ ﺩﻤﺸﻕ :ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ)ﺕ  ،٧٥١/١ ،(٧٥١ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ

ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ .

) (٢ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ .١٩ :
) (٣ﻨﻔﺴﻪ .
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&
ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻟﻭﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﺒﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻫﻲ
ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻁﺭﺩ ،ﻓﻴﺒﺩﺃ ﺒﻭﺼﻑ ﻓﺭﺴﻪ :
ﺴ ﻴﺭﹴ ﻭﻜﻴﻌـ ﺔ
ﺨﺭ ﺯ ﹺﺒ 
ﻭﻭ ﹾﻓﺭﺍﺀ ﻟﻡ ﹸﺘ ﹾ

ﻁﻴﺎﹰ ﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺭﹺﺸﹶـﺎﺌِﻬﺎ
ﺕ ﺒﻬﺎ ﹶ
ﻏﺩ ﻭ ﹸ
ﹶ

ﺕ ﺒﻬﺎ ﺴﺭﺒﺎﹰ ﹶﻨﻘﻴـ ﹰﺎ ،ﻜ َﺄﻨﱠـ ﻪ
ﹶﺫﻋ ﺭ ﹸ

ﺕ ﻤـﻥ ﻋﻤﺎ ِﺌﻬـﺎ
ﺴ ﹶﻔ ﺭ ﹾ
ﻨﹸﺠﻭ ﻡ ﺍﻟﺜﹼﺭﻴﺎ ﺃ 

ﺱ ﻭ ﹶﻨ ﻌﺠـ ﺔ
ﻥ ﺘﻴْ ﹴ
ﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻴ 
ﻓﻌﺎﺩﻴ ﹸ

)(١

ﻭﺭﻭﻴﺕ ُﺼ ﺩ ﺭ ﺍﻟﺭ ﻤﺢﹺ ﻗﹶﺒ َل ﻋﻨﺎﺌِﻬﺎ

ﻟﻴﻨﻁﻠﻕ ﺒﻌﺩ ﺭﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ  .ﺇﻟﻰ ﻏﺭﻀﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﺡ  .ﻭﻻ
ﻴﻁﹼﺭ ﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺌﺢ ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ ﻜﻠﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻤﺩﺍﺌﺤﻪ ﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﻭﻟﻌﺩﺩ
ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ

ﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ،ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ،ﹶﻓ ﻴﻠﱢ ﻡ

ﺒﺎﻟﻨﺴﻴﺏ ﺇﻟﻤﺎﻤﺎﹰ ﻴﺴﻴﺭﺍﹰ ــ ﻴﻁﻭل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ــ ﻟﻴﺸﺭﻉ ﺒﻌﺩﻩ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺢ ،ﻤﺜل ﺼﻨﻴﻌﻪ
ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺩﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ،ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻌﻬﺎ:
ﻑ ﻨﹶﻠﺘﹶﻘﻲ،
ﻥ ﺴ ﻭ ﹶ
ﺕ ُﺃﻤﻨﹼﻲ ﺍﻟﻨﹼﻔﹾﺱ َﺃ 
ﺃﺒﹺﻴ ﹸ

ﺱ ﻟِﻘﺎﺅﻫـﺎ
ﻭﻫْ ل ﻫﻭ ﻤ ﹾﻘﺩﻭ ﺭ ﻟِـ ﹶﻨ ﹾﻔ ﹴ

ـﺎ،
ﷲ ﺒ ﻴ ﹶﻨ ﹶﻨـ
ﺠ ﻤ ـﻊﹺ ﺍ ُ
ـﺎ ﺃ ﻭ ﻴ 
ﻥ ﺃ ﹾﻟﻘﹶﻬـ
ﻭﺇ 

ﺱ ﻤﻨﹼﻲ ﻭﺩﺍﺅﻫـﺎ
ﺸﻔﹶﺎ ﺀ ﺍﻟ ﹼﻨ ﹾﻔ ﹺ
ﹶﻓﻔﻴﻬﺎ 

ﺜﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﺩﺡ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ،ﻓﻴﻘﻭل :
ُﺃﺭﺠﻲ ،ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ ﻟِﺤﺎﺠـﺔ

)(٢

ﷲ ﻴ ﺭﺠﻰ ﻗﹶﻀـﺎﺅﻫﺎ
ﺒﹺ ﹶﻜﻔﹼ ﻴﻙ ﺒ ﻌﺩ ﺍ ِ

ﻭﻤﺜل ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ
ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ ،ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻬﺎل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻫﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﺎﻟﻡ

ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ

)(٣

.

ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺌﻀﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﻤﻨﻬﺠﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ،ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻓﻴﻪ -

ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ -

ﻋﻥ ﺃﻱ ﻭﺠﻪ ﺸﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﺍﻋﺘﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ
) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ  ١٩ :ـ.٢٠

) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  ٢٢ :ﻭﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺌﺤﻪ  .ﻴﻨﻅﺭ،٦٧، ٦٢، ٣٤، ٣٣ :
. ٧٣ ،٧١ ،٧٠
) (٣ﻤﺜل ﻫﺠﺎﺌﻪ ﺍﻟﻤﻬﻠﺏ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺼﻔﺭﺓ  .ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ٢٦ :ﻭﻴﻨﻅﺭ.٥٨ ،٤٦ ،٤٤ :
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ﻤﻼﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘﺎﺌﻀﻪ ﺍﻟﻁﻭﺍل ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﺼﺎﺭ،
ﻭﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ .

ﻋﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺌﺽ ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻘﻁﻭﻋﺎﺕ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ

ﻴﺒﺩﺃ ﺒﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺨﺼﻭﻤﺔ ،ﻨﺎﺒﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺎﺩﻩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺏ،
ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ :

ﻏﺔ ﻅﹶﺎﻟِﻤـ ﹰﺎ
ﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍ ﹶ
ﹶﺘ ﹶﻐﻨﹼﻰ ﺠﺭﹺﻴ ﺭ ﺒ 

ﻟِ ﹶﺘ ﻴﻡﹴ ،ﻓﹶﻼﻗﹶﻲ ﺍﻟﺘﹼـﻴﻡ ﻤـ ﺭﺍﹰ ﻋﻘﺎ ﺒﻬـﺎ

ﺠ ﹺﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﹶﻁﻴ ﻌﻬﺎ،
ﻭ ﹶﺘﻴﻡ ٌ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﹼ 

)(١

ﺕ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺇ ﹶﻟ ﻴﻬـﺎ ﺭﺒﺎ ﺒﻬـﺎ
ﺨﺭ ﹾ
ﺇﺫﺍ ﺯ ﹶ

ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺴﻔﻴﻪ ﺭﺃﻯ ﺠﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺠﺎﺌﻪ ﺒﻨﻲ ﺘﻴﻡ ،ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻫﺠﺎﺀ ﻋﺸﻴﺭﺓ ﺠﺭﻴﺭ
ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻫﻭﺍﻥ ﺸﺄﻨﻬﻡ ،ﻗﻴﺎﺴﺎ ًﺒﺘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺼﻭﻟﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ،ﻓﻴﻘﻭل :
ﹸﻜ ﹶﻠ ﻴﺏ ﻟِﺌَﺎ ﻡ ﻤـﺎ ﹸﺘ ﹶﻐﻴـ ﺭ ﺴـ ﻭ ﺀ ﹰﺓ،

)(٢

ﻏ ﹾﻠﺏ ﺭﹺﻗﹶﺎ ﺒﻬﺎ
ﻭ ﹶﺘ ﻴ ُﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﹸ

ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﺒﻴﺎﺕ ،ﻭﻟﻌل ﺸﺭﻭﻉ

ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﺠﺎﺀ ﺍﻨﺼﻴﺎﻋﺎﹰ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻴﺢ ﻋﺩﺩ ﺃﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﺴﺤﺔ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻹﻏﺭﺍﺽ .
ﻭﻟﻠﻔﺭﺯﺩﻕ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺠﺎﺀ ﺠﺭﻴﺭ ،ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻴﺎﺕ ،ﻨﻬﺞ

ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺫﺍﺘﻪ ،ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻌﻬﺎ :
ﺤ ﺭﺏ ﻤﺸﻌ ﹶﻠﺔﹲ،
ﹶﻨﻜﹾﻔﻲ ﺍﻷﻋﻨﹼﺔ َﻴﻭﻡ َﺍﻟ 

)(٣

ﺏ
ﻀﺭﻭ 
ﻑ ﺍﻟﻌﻴﺭﹺ ﻤ 
ﺨ ﹶﻠ ﹶ
ﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻏﺔ ٍ ﹶ
ﻭﺍﺒ 

ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻭﺜﻕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺒﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ
ﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﻭﺤﻪ ﻭﺇﻓﺼﺎﺤﺎﹰ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜﻴﺎﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ؛ ﻓﺤﻴﻥ ﺘﻤﻭﺭ

ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻨﻔﻌﺎل ﻋﻨﻴﻑ ،ﺃﻭ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﺭﺍﺭﺓ ﺤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺅﺜﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ،ﻫﻭ ﻓﻲ

) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ. ٦٩ :
) (٢ﻨﻔﺴﻪ .
) (٣ﻨﻔﺴﻪ ٨٤ :ﻭﻴﻨﻅﺭ. ١٠٧ :
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&
ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻫﺠﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﺼﻤﻪ ﺠﺭﻴﺭ ﻨﺭﺍﻩ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ ﺒﺭﺩ ﻋﻨﻴﻑ ﺒﻼ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ،ﻤﺜل
ﻗﻭﻟﻪ :

)(١

ﻋﻨﹶــﺎﻕ ﺍﻟﻬــﺩﻱ ﻤ ﹶﻘﻠﱠــﺩﺍﺕ
ﻭﺃ 

ﺏ ﻤﻜﹼـ ﹶﺔ ﻭﺍﻟ ﻤﺼـﻠﹼﻰ
ﺕ ﺒﹺـ ﺭ 
ﺤ ﹶﻠ ﹾﻔ ﹸ

ﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ

ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻨﺭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻨﺩﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻪ

ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻭﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﺯﺨﻡ ﻏﻀﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺭ ،ﻓﻴﺒﺩﺃ ﻫﺠﻭﻤﻪ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ،ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﺇﻴﺎﻩ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ
ﻟﻴﺯﻴﺩﻩ ﻗﻭﻩ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ  .ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﻘﺴﻡ ﻭﺍﺤﺩ ،ﺒل ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﻋﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ )ﺭﺏ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ(

ﻭﻋﺯﺯﻫﺎ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺠﻼﻟﻬﺎ ـ ﺒـ )ﺍﻟﻤﺼﻠﻰ( ﻭ )ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺍﻟﻬﺩﻱ( ،ﻟﻴﺸﺭﻉ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﻥ ﺨﺼﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺎﺭ ﻓﻲ

ﻨﻔﺴﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻟﻴﻘﻭل :

)(٢

ﻗﹶﻼﺌِﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻭﺍﻟِﻑ ﺒﺎﻗﻴـﺎﺕ

ﻑ ﺒﻨـﻲ ﹸﻜ ﹶﻠﻴـﺏﹴ
ﺕ ﺠﹺﻠـ ﹶ
ﹶﻟ ﹶﻘ ﺩ ﹶﻗﻠﹼـﺩ ﹸ

ﻭﻻﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﺘﺴﻌﺎﹰ ﻟﻺﺴﻬﺎﺏ ﻨﺭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺕ
ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﹰ ،ﻓﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﻟﻴﺜﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ )ﻗﻼﺌﺩ(
ﻓﻴﻘﻭل:

)(٣

ﻥ ﺠﻬـﻨﹼ ﻡ ﻤﻨﻀـﺠﺎﺕ
ﻤﻭﺍﺴﻡ ﻤ 

ﻥ
ﻗﹶﻼﺌِﺩ ﹶﻟ ﻴﺱ ﻤـﻥ ﹶﺫﻫـﺏﹴ ﻭﻟﻜـ 

ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ﺒﺼﻭﻟﺔ ﺃﺜﺨﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺨﺼﻤﻪ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺡ ،ﻟﻴﻨﺘﻘل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ،
ﺇﺫ ﻨﻘل ﺨﺼﻤﻪ ﺠﺭﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ،ﻭﺭﺍﺡ ﻴﻬﺎﺠﻤﻪ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺠﻴﺩﻩ

ﻭﻴﺒﺭﻉ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻴﻔﺎﺨﺭﻩ ﻭﻴﻌﺩﺩ ﻤﺂﺜﺭ ﻗﻭﻤﻪ ،ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺭﺠﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺎﺩﻭﺍ ﺼﺭﺡ
ﺍﻷﻤﺠﺎﺩ  .ﻭﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﻴﺘﺎﹰ ،ﻴﺨﺘﺘﻤﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ :
) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ. ١٢٤:
) (٢ﻨﻔﺴﻪ .١٢٤ :
) (٣ﻨﻔﺴﻪ .
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ـﺎ
ـﺎ ﺃُﻭ ﹶﻻﻙ ،ﻭ ﻫ ـ ﻡ ﺒ ﹶﻨ ﻭﻫـ
ﺩﻋﺎﺌِ ﻤﻬـ

ﻥ ﻤﺜﹾــ ُل ﺍﻟــﺩﻋﺎ ِﺌ ٍﻡﹺ ﻭﺍﻟﺒﻨﹶــﺎﺓ
ﹶﻓﻤــ 

ﺃُﻭﻻﻙ ﻟــﺩﺍﺭﹺﻡﹴ ﻭﺒﻨﹶــﺎﺕ ﻋــ ﻭﻑ

)(١

ﺨﻴـــﺭﺍﺕ ﻭﺃﻜﹾــﺭﻡﹺ ُﺃﻤﻬــﺎﺕ
ﻟِ ﹶ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺨﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻭﻋﺒﻬﺎ ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ،ﻭﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﺴﺤﺔ ،ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺜﺎﻟﺜﺔ

ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ،ﻭﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﻥ ﺨﺼﻤﻪ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ )ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ(

)(٢

ﻗﻴﺎﺴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻟﺭﺴﺎﻟﺔ

ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ .
ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﻫﻲ :

ﹶﻓﻤﺎ ﻟﹶـﻙ ﹶﻻ ﹶﺘﻌـﺩ ﺒﻨـﻲ ﻜ ﹶﻠﻴـﺏﹴ،

ﻏﻴــﺭ ﻫ ﻡ ﺒﺎﻟﻤــﺄُﺜﺭﺍﺕ
ﺏ ﹶ
ﻭ ﹶﺘﻨﹾــﺩ 

ﻋﺒـﺩ ٌ
ﺕ 
ﺨﺭﻙ ﻴﺎ ﺠﺭﻴ ﺭ ﻭﺃﻨـ ﹶ
ﻭ ﹶﻓ ﹾ

ﺤ ـﺩﻯ ﺍﻟ ﻤ ﹾﻨ ﹶﻜ ـﺭﺍﺕ
ﻟِﻐﹶﻴ ـﺭﹺ ﺃﺒﹺﻴ ـﻙ ﺇ 

ﻲ ﺀ،
ـﺭﹺﻴ ﺭ ِﻟﻐﹶـﻴﺭﹺ ﺸﹶـ 
ﹶﺘﻌﻨﹼﻰ ﻴﺎ ﺠ َ

ـﺼﺎﺌِ ﺩ ﻟﻠـﺭﻭﺍﺓ
ﻭﻗﹶـ ﺩ ﹶﺫﻫـﺏ ﺍﻟﻘ َ

ﻑ ﺘﹶـ ﺭﺩ ﻤﺎ ﺒﹺ ﻌﻤﺎﻥ ﻤ ﹾﻨﻬـﺎ،
ـ ﻴ ﹶ
ِﻓﹶﻜ َ

ﺸﻬــﺭﺍﺕ
ﺠﺒـﺎ ِل ﻤﺼـﺭ ﻤ ﹶ
ﻭﻤﺎ ﺒﹺ ﹺ

ﻏ ﹶﻠﺒـ ﹸﺘﻙ ﺒﺎﻟ ﻤ ﹶﻔﻘﱢـﻰﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﱢـﻲ،
ﹶ

)(٣

ﻭﺒ ﻴﺕ ﺍﻟ ﻤﺤــﺘﹶﺒﻲ ﻭﺍﻟﺨﹶﺎﻓﻘﹶـﺎﺕ

ﺤﻴﻥ ﻨﺭﺼﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﺍﻟﻰ

ﺜﺄﺸﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻨﺠﺩﻩ ﺨﺎﻓﺕ ﺍﻟﺤﺩﺓ ـ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻠﻤﺢ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲ ﻤﺅﺜﺭ ﻓ ﻲ

ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ ـ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺭﺼﺎﻨﺔﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻁﻁ ،ﻭﺴﻤﺎ ﺍﻟﻨﺹ

) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ١٢٦ :
) (٢ﺸﺎﻋﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻨﻲ ﺜﻼﺜﻲ ﻫﻭ :ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .
ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻌﺸﺭ )ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ( ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺩ .ﺒﻬﺠﺕ ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ

ﺃﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ،٢ :ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ). (٧٣
) (٣ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ١٢٦ :
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&
ﻜﻠﻪ ﺒﺭﻭﺡ ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ـ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ـ ﺭﻭﺡ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻋﻨﻔﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﻨﺯﻕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ.
ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻌﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ،ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﻭﺍﺤﺩ

ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﻨﺘﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺫﺍﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ،ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺃﺤﻜﻤﺕ
ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻟﻐﺔﹰً ،ﻓﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﺤﺩﻩ
ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺨﻠﻘﺘﻬﺎ )ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ() ،(١ﻭﺤﺩﺓ

ﺘﺸﻤل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ

)(٢

 .ﻭﻴﺘﻜﺭﺭ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ

ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻔﺭﺯﺩﻕ ﻤﻌﺩﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﺎﺌﻀﻪ ،ﻴﻬﺠﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﱢﺭﹺﻤﺎﺡ

)(٣

 .ﻭﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ،

ﻗﺎﺌﻼ ً:
ﺡ ﺴﺘﺭ ﻩ،
ﻙ ﺍﻟﻌ ﺒ ﺩ ﺍﻟﻁﱢ ﹺﺭﻤﺎ 
ـ
ﹶﻟ ﹶﻘ ﺩ ﻫﺘ َ

ـﺎﺭﹴ ﹶﻗ ﻭ ﻤ ـ ﻪ ﹶﻓ ﹶﺘﺼ ـﻠﱠﺕ
ﺼ ـﻠﹶﻰ ﺒﹺ ﹶﻨـ
ﻭﺃ 

ﺕ ﻤ ﹾﻨ ﻬ ﻡ ﻭﺠﻭﻫﺎﹰ ﻜﺄﻨﹼﻬﺎ
ﺸﻭ ﹾ
ﺴﻌﻴﺭﺍﹰ ﹶ

)(٤

ﺕ
ﺨﻨﹶﺎﺯﹺﻴﺭﹴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﹼﺎﺭ ِﻤﻠﹼـ 
ﻭﺠﻭ ﻩ ﹶ

ﻭﻤﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ ﻓﻲ ﻫﺠﺎﺌﻪ ﺠﺭﻴﺭﺍﹰ ﺍﻨﺩﻓﻊ ،ﻤﺴﻭﻗﺎ ًﺒﺤﺩﺓ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻪ ﻭﺜﻘل
ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭ ﻤﺎﺡ ﻤﻌﺭﻀﺎ ًﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ ﻤﻥ
ﻨﺴﻴﺏ ﻭﻭﺼﻑ ﻁﻠل ﺃﻭ ﺭﺤﻠﺔ .

ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﺒﻨﻴﺔ ًﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺘﻴﻥ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ،ﻭﺍﺴﺘﻭﻓﺎﻩ

ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻴﺎﺕ ،ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺍﻥ ﻴﻠﻴﻬﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ :

) (١ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ٧٧ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ١٩٩٤ﻡ .
) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ .
) (٣ﺍﻟﻁﱢﺭﹺﻤﺎﺡ :ﻫﻭ ﺍﺒﻭ ﺤﻜﻴﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻁﻲ ،ﺸﺎﻋﺭ ﺍﺴﻼﻤﻲ ﻓﺤل ،ﻭﻟﺩ ﻭﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻡ
ﻭﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻌﻠﻤﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ  .ﻭﻟﻪ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺼﻐﻴﺭ  .ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ

ﺍﻟﺯﺭﻜﻠﻲ، ٢٢٥ /٣ ،ﻁ ،٣ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٣٨٩ ،ﻫـ  ١٩٦٩ -ﻡ ،ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻻﺩﺒﺎﺀ ،
ﻴﺎﻗﻭﺕ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ ،٢٨٧ /١ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ) ،ﺩ .ﺕ( .
) (٤ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ. ١٣٠ :
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)???????( ???? ?? ?????? ?????????? ???????? ??????? ????? ???????? and ???? ??????:



ﺊ،
ﻁﻴـ ٌ
ﺕ ُﺃ ﻡ ﺍﻟﻌـﻼﹶﻓﻲ ﹶ
ﻓﹶﻤﺎ ﺃ ﹾﻨﺠ ﺒ ﹾ

ﺕ ﻭﺃ ﹶﻗ ﹼﻠ ـﺕ
ﺨ ﺒ ﹶﺜ ـ ﹾ
ـﻭﺯ ﺃ ﹾ
ﺠـ
ﻥ ﻋ 
ﻭ ﹶﻟﻜ ـ 

ﻁﻴـﻰﺀ
ﺠ ﺩﻨﹶﺎ ﻗﻼﺩ ﺍﻟﻠﹼﺅ ﹺﻡ ﺤﻠﹾﻔـﺎﹰ ﻟِ ﹶ
ﻭ 

)(١

ﺕ
ﻅﻠﹼـ 
ﺕ ﻭ ﹶ
ﺙ ﺒﺎ ﹶﺘ ﹾ
ﻤﻘﺎﺭﹺ ﹶﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤ ﻴ ﹸ

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻔﺨﺭ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ
ﺒﺭﺍﻋﺔ ﺘﺎﻤﺔ ،ﻴﻐﺫﻴﻬﺎ ﻋﻤﻕ ﺘﺠﺭﻴﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ ﻭﻤﺅﻫﻼﺘﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﻋﺭﺍﻗﺔ

ﻨﺴﺒﻪ ﻭﻤﺠﺩ ﻋﺸﻴﺭﺘﻪ  .ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﻁﻭل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ

ﻭﻗﻭﺍﻤﻪ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﻴﺘﺎﹰ ،ﻴﺒﺩﺅﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻔﺘﺨﺭﺍﹰ ﺒﻘﺒﻴﻠﺘﻪ :
ﻥ ﻗﹶﺒﻴﻠﹶـﺔ،
ﻭﻤﺎ ﻤ ﹶﻨﻌ ﹾﺘﻨﹶﺎ ﺩﺍ ﺭﻫﺎ ﻤـ 

ﻅﻠﹼﺕ
ﻑ ﺍﺴـ ﹶﺘ ﹶ
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﹶﺘﻤﻴ ٌﻡ ﺒﺎﻟﺴـﻴﻭ 

ﻥ ﹶﺘﻤﻴﻡﹴ ﻨﹶﺠﻴﺒـ ﺔ
ﺤﺼﻨﹶﺎﺕ ﻤ 
ﺒﻨﻲ ﻤ 

)(٢

ﻷ ﹾﻜﺭﻡﹺٍ ﺁﺒـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﹼـﺎﺱﹺ ﺃﺩﺕ

ﻭﻟﻘﺩ ﺴﺎﺩ ﺍﻟﻔﺨﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﺎﻤﺔ ،ﻭﺍﺨﺘﻔﺕ

ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ـ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ـ ﺇﻻ ﻟﻤﺤﺔﹰ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ :
ﻑ ﺍﻟﺴﻡ ﺤﺘﻲ ﺘ ﹶﺫﺒﺫﺒﻭﺍ،
ﺴ ﹶﻘ ﹾﺘ ﻬ ﻡ ﺯﻋﺎ ﹶ

)(٣

ﺕ
ﺼ ﹾﻠ ﺒﺔﹰ ﻓﺎﺴـﺘﻤ ﺭ 
ﻭﻻ ﹶﻗﻭﺍ ﹶﻗﻨﹶﺎﺘﻲ 

ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺘﻨﺎﺴﻰ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺠﻬﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﺀ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ،ﻷﻥ ﺨﺼﻤﻪ
ﻤﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ .

ﻭﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺠﺭﻴﺭ،

ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺒﻬﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ .

ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ،ﺒل ﺇﻥ

ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺼﻔﺎﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻘﺎ ﻭﺩﻻﻟﺔ

ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﺍ ً،ﺤﻴﻥ ﻗﺎل)ﺇﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ().(٤

) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ١٣٠:

) (٢ﻨﻔﺴﻪ .

) (٣ﻨﻔﺴﻪ.١٣١ :
) (٤ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ـ ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ،٥٣ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻤﺼﺭ١٩٥٧ ،ﻡ .

13

٨٦


Published by Arab Journals Platform, 2013

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 5 [2013], Iss. 5, Art. 2

&
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ)ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﻫﻭﺍﺠﺴﻪ
ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﻭﺤﺎﻻﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺭﺤﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﺒﺭ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻘﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺇﺫ

ﻭﺠﺩﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﺎﹰ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ،ﻓﺄﺴﻘﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ

ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ ﺒﻌﺩﺍﹰ ﺭﻤﺯﻴﺎﹰ().(١

ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻜﻠﻬﺎ ،ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﻜﺎﻥ

ﻤﻨﻁﻠﻘﻪ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ

ﺘﺅﻁﺭﻫﺎ ﻤﺯﻴﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ :ﺍﻟﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻊ

ﻭ ﺤﺩﺓ

ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ،ﻭﻟﻜﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﺤﺏ ﻓﻲ ﻨﻘﻴﻀﺘﻪ  .ﺇﺫ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﺭﻉ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ،ﻭ)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﺠﻌﻠﺘﻪ
ﻴﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ(

)(٢

ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻪ

ﻭﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﺭﻭﻋﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻻ ﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺌﻀﻪ ﺤﻴﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﻨﺴﻴﺏ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﺹ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻠﻭﻥ ﺒﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺌﻀﻪ ،ﺠﺎﻤﻌﺎﹰ ﻓﻴﻪ )ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﻥ :ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ

ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﻌﺫﺭﻱ ،ﻓﻬﻭ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻤﺎ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻤﻥ

ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ،ﻭﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﻨﻔﺴﻪ ،ﻟﻴﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﻟﻭﻋﺘﻪ ﻭﺃﻟﻤﻪ
ﻭﻋﻥ ﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺅﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ(

)(٣

ﻨﻘﺎﺌﺽ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﺠﺭﻴﺭ

ﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ
ﻏﻤﺭﺓ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﻴل ﻤﻥ ﺨﺼﻭﻤﻪ ،ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻴﺴﺘﻬﻠﻬﺎ ﺒﻤﺩﺡ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ ،ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﻭﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ،ﺫﺍﻜﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﺃﻟﺤﻘﻪ ﺒﻬﻡ
ﻤﻥ ﻫﻭﺍﻥ  .ﻴﺴﺘﻬل ﺠﺭﻴﺭﹴ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺒﺒﻴﺘﻴﻥ ﺨﺼﺼﻬﻤﺎ ﻟﺫﻜﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻫﻤﺎ :

) (١ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩ ﺒﻬﺠﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﺃﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ،٤٨ :ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺒﻴﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ )ﺩ ،ﺕ( .

) (٢ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺠﺭﻴﺭ ،١٢ :ﺸﺭﺡ ﺩ .ﻴﻭﺴﻑ ﻋﺒﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٢٥ ،ﻫـ ٢٠٠٥ -ﻡ.
) (٣ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ. ١١ :
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)???????( ???? ?? ?????? ?????????? ???????? ??????? ????? ???????? and ???? ??????:



ﺒ ﹶﻜﺭ ﺍﻷﻤﻴـ ﺭ ﻟ ﹸﻐ ﺭﺒـﺔ ﻭ ﹶﺘﻨﹶـﺎﺌﻲ؛

ﻥ ﻋﺯﺍﺌـﻲ
ﺕ ﺒﹺـﺭﺍﻤﺘﹶﻴ ﹴِ
ﹶﻓ ﹶﻠﻘﹶـ ﺩ ﹶﻨﺴـﻴ ﹸ

ﺡ ﻟـ ﻡ ﻴﺒـ ْل
ﻁ ﹸﻠﻭ ﹴ
ﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺫﻱ ﹸ
ﺇ

)(١

ﺼ ﺩﻉ ﺍﻟﻔﹸﺅﺍﺩ ﻭﺯ ﹾﻓﺭ ﹶﺓ ﺍﻟﺼـﻌﺩﺍ ﺀ


ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﻴﺏ ،ﻓﻴﻘﻭل:
ﻥ ﻤ ﹶﻜﻠﱠـﻑﹲ،
ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺒﺎﻟﺤﺴـﺎ ﹺ
ﹶﻗﻠﹾﺒﻲ 

ﻭ ﻴﺤﺒ ﻬﻥ ﺼـﺩﺍﻱ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـﺩﺍﺀ

ﺵ
ﺠﺩ ﻤﺭﻗﱢــ ﹴ
ﺕ ﺒﹺﻬﻥ ﻭ 
ﺇﻨﹼﻲ ﻭﺠ ﺩ ﹸ

ﻥ ﻏﹶﻴـ ﺭ ﻋﻨﹶـﺎﺀ
ﺽ ﺤـﺎﺠ ﺘﻬﹺ 
ﻤﺎ ﺒﻌ 

ﺨﻠﱡﺒـﺎﹰ،
ﺕ ﻭﹺﺼـﺎ ﹶﻟ ﻬﻥ ﹶﺘ ﹶ
ﻭ ﹶﻟ ﹶﻘ ﺩ ﻭﺠ ﺩ ﹸ

ﻜﺎﻟﻅﹼــلّ ﺤــﻴﻥ ﻴﻔــﻲﺀ ﻟﻸ ﹾﻓﻴــﺎﺀ

ﻥ ﻋ ﺭﻓﹾﺕ ُ ﻤﻨﹾﻬـﺎ ﻤﻨـﺯﹺﻻﹰ
ﻋﺯﻟﹶﻴ ﹺ
ﺒﺎﻷ 

)(٢

ﺨ ﺭﺠــﺎﺀٍ
ﻭﻤﻨﹶــﺎﺯﹺﻻﹰ ﺒ ﹸﻘﺸﹶــﺎﻭﺓ ﺍﻟ ﹶ

ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺏ ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﺒﻴﺎﺕ ،ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﻴل ﻤﻥ
ﺨﺼﻭﻤﻪ ،ﻓﻴﻘﻭل :

)(٣

ﺤﺘﻰ ﺒﺭﺃﻥ ،ﻭ ﹸﻜﻥ ﻏﹶﻴـ ﺭ ﺒﹺـﺭﺍﺀ ِ

ﺕ ﺒﺎﻟ ﹶﻘﻁﺭﺍﻥﹺ ﻋـ ﺭ ﺠﻠﹸـﻭﺩ ﻫ ﻡ
ﺩﺍﻭ ﻴ ﹶ

ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻫﺠﺎﺀ ﺠﺭﻴﺭﹴ ﺨﺼﻭﻤﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﺒﻴﺘﺎﹰ ،ﻨﺎل ﻓﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ،ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﺒﺭﺯ ﺨﺼﻭﻤﻪ ﻭﺃﺒﻌﺩﻫﻡ ﺼﻴﺘﺎﹰ
ﻭﺃﺨﻁﺭﻫﻡ ﺸﺄﻨﺎﹰ  .ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﻍ ﺸﺤﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺢ
ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻴﺎﺕ ،ﻴﺨﺘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ .

ﻟﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﺨﺎﺘﻤﺘﻬﺎ ،ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﺢ ﺭﺠل ﻤﺜل ﻤﻤﺩﻭﺡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ

ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺼﻠﺔ ﺒﻐﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ،ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻨﻘﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﻭﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻫﻲ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹ ﻴﺤﺎﺀ ﻟﻠﻤﻤﺩﻭﺡ ﺒﺎﻻﻗﺘﺩﺍﺭ ﻭﻋﻠﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻗﻭل

ﺍﻟﺸﻌﺭ ،ﻭﻫﻲ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ .

ﻭﺤﻴﻥ ﻨﺤﺎﻭل ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻨﻴﺎﹰ ،ﻭﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻘﺎﻁﻌﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ،ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻘﻁﻌﺎﻥ :ﺍﻟﻨﺴﻴﺏ

) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺠﺭﻴﺭ. ١٨ :
) (٢ﻨﻔﺴﻪ. ١٩ – ١٨ :
) (٣ﻨﻔﺴﻪ .
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&
ﻭﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻨﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ،ﺇﺫ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﻟﻡ ﻴﺼل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﻠﺔ .

ﺇﻥ ﻏﺎﻴﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ

ﺤﻜﻡ ،ﺴﺘﺭﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﺩﺓ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﻭﻫﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺠﺭﻴﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ
ﻤﺘﺄﻟﻘﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ

ﺍﻟﺨﻔﻭﺕ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ

ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﺇﺫ ﺘﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺭﺍﻗﻴﺔ ﻓﻨﻴﺎﹰ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﻭﺤﻪ

ﻭﻋﻤﻕ ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻪ ﻭﺃﺼﺎﻟﺔ ﻋﻭﺍﻁﻔﻪ  .ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻟﻪ ﻴﻬﺠﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺨﻁل ،ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻭﺭﺩﺩﻭﻫﺎ ﻤﻌﺠﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ
ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻤﺘﻘﺩ ،ﻴﺨﻠﻕ ﻤﻊ ﺨﻴﺎل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻋﺎﻟﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﻴﻨﺒﺊ ﺒﻌﻤﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺃﺼﺎﻟﺘﻬﺎ  .ﻭﻤﻁﻠﻌﻬﺎ:

ﺕ ﻤﺎ ﺒﺎﻨﹶﺎ،
ﻋ ﹸ
ﻁﻭ 
ﻁ ،ﻭ ﹶﻟ ﻭ ﹸ
ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺨﹶﻠﻴ ﹸ

)(١

ﺼلِ ﺃﻗﺭﺍﻨﹶﺎ
ﻥ ﺤﺒﺎلِ ﺍﻟﻭ 
ﻁﻌﻭﺍ ﻤ 
ﻭ ﹶﻗ ﹼ

ﻗﻭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻜﺭﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻘﻁﻌﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻷﻭل
ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﻨﻴل

ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺏ،

ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺨﻁل ،ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺠﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺭﺒﻁ

ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﻴﻥ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﻤﺜﹼل ﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺏ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ،ﻓﺎﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﺴﺘﺔ ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ﺒﻴﺘﺎﹰ

،ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ:

)(٢

ﻙ ﺍﻟﻨﹼﺎﺱﹺ ﻏﻀـﺒﺎﻨﹶﺎَ
ﻋ ﹶﻠ ﻴﻪ ﻤﻠﻴ 
ﺃ ﻤﺴﻰ 

ﻥ ﺃﺯﻭﺭﻜ ﻡ
ﻅلّ ﻴﻐﹾﻠﻲ ﺃ 
ﻥ ﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﹶ
ﻤ 

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻥ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﻓﺎﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺒﻴﺘﺎﹰ ،ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:

) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ٧٤٩ :
) (٢ﻨﻔﺴﻪ. ٧٥٥ :
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ﺸ ﻌﺭﺍ ﺀ ﺍﻟﻨﹼﺎﺱﹺ ،ﻭ ﻴ ﹶﻠ ﻬ ﻡ،
ﻤﺎ ﻴﺩﺭﹺﻱ ﹸ

)(١

ﺨﻔﹼﺎﻨﹶـﺎ
ﺼ ﻭ ﹶﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﹺِ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺒ ﹶ
ﻥ 
ﻤ 

ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ :
ﻀ ﻤﺭﺍ ﹶﻨﺎ
ﺨﺯ ﺃ ﻭ ﺘﹶﺠﻌﻠﹸﻭﺍ ﺍﻟ ﱠﺘﻨﹼـُﻭ ﻡ 
ﺒﺎﻟ ﹶ

ﻟﹶﻥ ﺘﹸﺩﺭﹺﻜﻭﺍ ﺍﻟﻤﺠﺩ ﺃ ﻭ ﺘﹶﺸﺭﻭﺍ ﻋﺒﺎﺀ ﹸﻜ ﻡ

)(٢

ﻴﻨﺒﺊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﻔﻜﺭﺘﻴﻥ ﺃﻟﺼﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ

ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ،ﻭﻴﻜﺸﻑ ﺃﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻏﻤﺭﺓ ﺴﻌﻴﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ،ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ــ ﺭﺒﻤﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﻋﻲ ﻤﻨﻪ ــ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻁﻭل ﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺏ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺭﻗﻴﻕ ﻭﺤﺱ ﻤﺭﻫﻑ ﻭﻋﻭﺍﻁﻑ
ﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ،ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻤﺅﻁﺭﺓ ﺒﺈﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺎﺩ ﺭﺴﻡ ﺸﺨﻭﺹ

ﻤﻬﻴﺌﻴﻥ ﻟﺨﻠﻕ ﻗﺼﺔ ،ﻴﺴﺘﺴﻴﻎ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻤﺴﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ .
ﺯﺨﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻋﺎل ﺠﺩﺍﹰ ،ﻜﻔﻠﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺄﻟﻕ

ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻭﺇﺠﺎﺩﺘ ﻪ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺭﺼﻴﺩﻩ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ .

ﻫﻴﺄ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺏ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﺼﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ :ﺸﺨﻭﺹ ،ﻤﻨﻬﺎ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ،ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺘﺩﻓﻘﺔ

ﻭﻋﻘﺩﺓ ،ﻭﺃﻤﻜﻨﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ،ﻤﺤﺎﻁﺔ ﺒﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ،ﻭﺯﻤﺎﻥ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ،
ﻭﺤﻭﺍﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﺤﻲ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﻤﻭﺍﺭﺓ ﻭﺭﺼﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ
ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻤﻠﺘﺎﻋﺔ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺘﺭﺼﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﺒﺄﻟﻭﺍﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺘﺤﻜﻡ ﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ ﺒﺼﺩﻕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل .

ﺍﻟﺸﺨﻭﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻫﻤﺎ ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ

ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻭﻤﺤﺒﻭﺒﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﺜﻨﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻫﻲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺩ ﻭﺠﻔﻭﺓ .

) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ٧٥٥ :
) (٢ﻨﻔﺴﻪ . ٧٥٦ :
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&
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﻭﺹ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻁﻠﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﺤﺒﻭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺅﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﻭﻥ
ﻤﻌﻪ ،ﺜﻡ ﺍﻟﻭﺸﺎﺓ ،ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺅﺩﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺹ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ:

ﻁﺭﺏﹴ
ﺕ ﻓﻲ َﺃ ﹶﺜﺭﹺ ﺍﻷﻅﹾﻌﺎﻥﹺِ ﺫﺍ ﹶ
ﹶﻗ ﺩ ﻜ ﹾﻨ ﹸ

ﺤﺯﺍﻨﹶـﺎ
ﻥ ﺠﹺﺫﺍﺭﹺ ﺍﻟﺒـﻴﻥﹺِ ﻤ 
ﻤ ﺭﻭﻋﺎﹰ ﻤ 

ﺕ ﻟﻪ
ـ ﺩ ﹸﻨﻌﻴ ﹸ
ﻴﺎ ﺭﺏ ﻤ ﹾﻜ ﹶﺘﺌِﺏﹴ ،ﹶﻟ ﻭ ﻗ َ

)(١

ﺨﺭ ﻤﺴـﺭﻭ ﹴﺭ ﺒﻤ ﹾﻨﻌﺎﻨﹶـﺎ
ﺒﺎﻙ ،ﻭﺁ ﹶ

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﻭﺹ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﺴﺎﻓﺭ ،ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻴﺘﻪ ﻷﺤﺒﺎﺒﻪ
،ﺩﺍﻋﻴﺎﹰ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ،ﺇﺫ ﻴﻘﻭل:
ﻁﻴﺘﹶـ ﻪ
ﺏ ﺍﻟﻤﺯﺠﻲ ﻤ 
ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻜ 

)(٢

ـﺎ
ﺤﻤﻼ ﹶﻨـ
ﺕ 
ـﺎ ،ﹸﻟﻘﱢﻴـ ﹶ
ﺒﹼﻠـ ﹾﻎ ﹶﺘﺤﻴ ﹶﺘ ﹶﻨـ

ﻭﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎ ﻋﻥ ﻤﻠﻤﺢ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲ ،ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻤﻕ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ
ﻭﺼﺩﻕ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻪ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﻴﻀﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻫﻭ
ﺍﺴﺘﻁﺭﺍﺩﻩ ﻭﺃﻨﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻋﻥ ﺨﻠﺠﺎﺘﻪ ،ﺃﻭ ﻭﻫﻭ ﻴﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﻩ ،ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﺕ
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ،ﻴﻭﺠﻪ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ

)ﺍﻟﺭﺍﻜﺏ ﺍﻟﻤﺯﺠﻲ ﻤﻁﻴﺘﻪ( ﻓﻴﻘﻭل:

ﺤﻤ ﹸﻠﻬـﺎ
ﺒﻠﹼ ﹾﻎ ﺭﺴﺎﺌِ َل ﻋﻨﹼﺎ ﺨﹶـﻑﹼ ﻤ 

ﺤﻴﺭﺍﻨﹶـﺎ
ﺤﻤﻠﹾـﻥ 
ﻋﻠﻰ ﻗﹶﻼ ِﺌﺹ ﻟ ﻡ ﻴ 

ﺕ ﺤﺎﺠ ﹶﺘﻨﹶـﺎ
ﹶﻜ ﻴﻤﺎ ﹶﻨﻘﹸـﻭ ُل ﺇﺫﺍ ﺒﻠﹼﻐﹾـ ﹶ

)(٣

ﻥ ﺨﹶﺎﻨﹶـﺎ
ﻥ ،ﺇﺫﺍ ﻤﺴ ﹶﺘﺄْﻤ 
ﺕ ﺍﻷﻤﻴ 
ﺃ ﹾﻨ ﹶ

ﻭﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ،ﻭﻫﻭ ﻴﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ
ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ،ﺇﺫ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﻤﺤﺒﻭ ﺒﺘﻪ ﻗﺎﺌﻼﹰ :

ﹶﻟ ﻭ ﹶﺘ ﻌ ﹶﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﹶﻨ ﹾﻠﻘﹶﻰ ﺃ ﻭ ﻴﺕ ﹶﻟﻨﹶﺎ،

ﺴﻤﻌﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻱ ﺍﻟﻌﺭﻴﺵﹺ ﺸﻜﻭﺍﻨﹶﺎ
ﺃ ﻭ ﹶﺘ 

ﺕ ﺴﻔﻴ ﹶﻨ ﹸﺘ ﻪ
ﹶﻜﺼﺎﺤﺏﹺ ﺍﻟﻤ ﻭﺝﹺ ﺇ ﹾﺫ ﻤﺎﻟ ﹾ

)(٤

ـﺭﺍﺭﺍﹰ ﻭﺇﻋﻼﻨﹶﺎ
ﷲ ﺇﺴ ْ
ﻴـ ﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍ ِ

ﻟﻘﺩ ﺃﺤﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻥ ﺃﻭل ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﻥ ﺠﻼﺀ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ً ،ﻭﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺫﻱ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻓﻲ
) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ٧٤٩ :
) (٢ﻨﻔﺴﻪ . ٧٥٠ :
) (٣ﻨﻔﺴﻪ . ٧٥٢ :
) (٤ﻨﻔﺴﻪ. ٧٤٩ :
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ﻗﻭﻟﻪ )ﺃﻭ ﺘﺴﻤﻌﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻱ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﺸﻜﻭﺍﻨﺎ( ﻓﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺒﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤل ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺃﻨﻪ ﻤﻭﺸﻙ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺍﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺢ ﺤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺭﻗﺏ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺸﻙ ﻓﻲ ﺼﺩﻗﻬﺎ ،ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺸﻜﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﻕ ،ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺝ

ﺍﻟﻌﺎﺘﻴﺔ ﺘﺘﻼﻋﺏ ﺒﻬﺎ ﻭﺭﻜﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ

ﻭﺍﻻﺒﺘﻬﺎل ،ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻴﻨﻬﺵ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ  .ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ
ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ H G F E D C B A @? > = < ; : M
XW V U T S R Q P O N M L K J I
L e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y

)(١

.

ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ،ﻭﻫﻭ
ﻴﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺏ ﺍﻟﻤﻠﺘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻊ ﻅﻌﻥ ﻤﺤﺒﻭﺒﺘﻪ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻪ
ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﻤﺜل ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺒﺔ ﻻ ﺘﻜﺘﺭﺙ ﺒﺎﻟﺤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺁل ﺇﻟﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺤﺏ ،ﻓﺘﻘﺎﺒل ﺤﺒﻪ ﻭﺘﻘﺭﺒﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﺩ ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ،ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭل:
ﷲ ﻤ ﹾﻐﻔـ ﺭ ﹰﺓ،
ﻴﺎ ُﺃﻡ ﻋ ﻤﺭﻭﹴ ! ﺠﺯﺍﻙ ﺍ ُ

ﺭﺩﻱ ﻋ ﹶﻠﻲ ﻓﹸﺅﺍﺩﻱ ﻜﺎﻟﹼـﺫﻱ ﻜﹶﺎﻨﹶـﺎ

ﻥ ﻴﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻗـﺩ ﹴﻡ،
ﻥ ﻤ 
ﺕ ﺃﺤﺴ 
ﺍﻟﹶﺴ 

ﻴﺎ ﺃ ﻤ ﹶﻠﺢ ﺍﻟﻨﹼﺎﺱﹺ ﻜلﱢ ﺍﻟﻨﹼﺎﺱﹺ ﺇ ﹾﻨﺴـﺎﻨﹶﺎ

ﻏﺭﹺﻴﻤ ﹸﻜ ﻡ ﻤﻥ ﻏﹶﻴـﺭﹺ ﻋﺴـﺭﺘﻜ ﻡ
ﻴ ﹾﻠﻘﹶﻰ ﹶ

ﺤﺴـﺎﻥﹺ ﺤ ﺭﻤﺎﻨﹶـﺎ
ﺨﻼﹰ ﻭﺒﺎ ِﻹ 
ﺒﺎﻟ ﺒ ﹾﺫلِ ﺒ ﹾ

ﻏﻴــ ﺭ ﺁﻤﻨــﻪ،
ﻻ ﺘــ َﺄﻤ ﹶﻨﻥ ،ﻓــﺈﻨﹼﻲ ﹶ

ﺨﻠﻴلِ ،ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﺃ ﹾﻟﻭﺍﻨﹶـﺎ
ﻏ ﺩﺭ ﺍﻟ ﹶ
ﹶ

ﻥ ﻴﺨﺸﹶﻰ ﺨﻴﺎﻨﺘﻜﻡ
ﻗﹶﺩ ﺨﹸﻨﺕ ِﻤﻥ ﻟﻡ ﻴ ﹸﻜ 

)(٢

ﺨﺎﻨﹶـﺎ
ﻤﺎ ﻜﹸﻨﺕ ﺃﻭَ ل ﻤ ﻭﺜﹸﻭﻕ ﺒﹺـﻪ ﹶ

ﻭﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺫﻜﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﻴﻠﺘﺼﻕ ﺒﻭﺠﺩﺍﻥ

ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻭﻫﻭ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺸﺨﻭﺹ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃﻭ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﻡ ،ﻓﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒﺼﺩﻕ
ﻋﻘﺩﺘﻬﺎ ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻨﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ،ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎ ً ﺼﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﻭﺘﻤﻨﹼﻌﻬﺎ،
) (١ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﻨﺱ :ﺍﻵﻴﺔ . ٢٢
) (٢ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ٧٥١ :
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&
ﻭﻟﻴﺱ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﺍﺴﺘﻤﺎﺘﺔ ﻤﺤﺏ ﺠﻔﺎﻩ ﺃﺤﺒﺘﻪ ،ﻭﺇﺼﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺏ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ،ﻴﻁﺭﺒﻪ ﺼﻠﻴل ﺃﻏﻼﻟﻪ ،ﻭﻟﻌل ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ:
ﻥ ﺒـﻪ
ﻁ ﻴﺏ !ﻫل ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻉﹴ ﹸﺘﻤﺘﻌﻴ 
ﻴﺎ ﹶ

ﻀﻴﻔ ﹰﺎ ﻟﻜ ﻡ ﺒﺎﻜﺭﺍﹰ ،ﻴﺎ ﻁﹶﻴﺏ، ﻋﺠﻼﻨﹶﺎ

ﻁﺭﺏﹴ،
ﻤﺎ ﹸﻜﻨﹸﺕ ﺃﻭَ ل ﻤﺸﺘﺎﻕ ﺃﺨﹶـﺎ ﹶ

ﺤﺯﺍﻨﹶـﺎ
ﺕ ﺍﻟﺒـﻴﻥﹺ ﺃ 
ﻏﺩﻭﺍ ﹸ
ﺕ ﹶﻟ ﻪ ﹶ
ﻫﺎﺠ ﹾ

ﺕ ﺍﻟﻬﻭﻯ ﺤﺘﻰ ﺘ ﻬﻴﻤﻨـﻲ،
ﹶﻟ ﹶﻘ ﺩ ﹶﻜﺘﹶﻤ ﹸ

ﺏ ﻜــ ﹾﺘﻤﺎ ﹶﻨﺎ
ﺴ ﹶﺘﻁﻴ ﻊ ﻟِﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤـ ّ
ﻻﺃ 

ﺕ
ﻁﻌ ﹾ
ﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩ ﹾﻨﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻨ ﹶﻘ ﹶ
ﻙ ﺍ ُ
ﻻ ﺒﺎﺭ 

)(١

ﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏﹺ ﺩ ﹾﻨﻴﺎﻨﹶـﺎ
ﺏ ﺩ ﹾﻨﻴﺎﻙ ﻤ 
ﺃﺴﺒﺎ 

ﻭﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﺼﻨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻐﺼﺎﺕ ،ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﺍﻟﻌﻭﺍﺫل
ﻭﺍﻟﻭﺸﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺩ ﻭﺃﺸﺩﻫﺎ ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻏﻴﺭﺓ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺒﺔ ﻭﺫﻭﻱ ﻗﺭﺒﺎﻫﺎ  .ﻭﻗﺩ ﻨﺎل
ﺠﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻐﺼﺎﺕ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻗﻠﻴل ،ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﺌﻼﹰ:

ﺕ :ﹶﺘ ﻌﺯ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭ ﻡ ﻗﺩ ﺠﻌﻠﻭﺍ،
ﻗﺎ ﹶﻟ ﹾ

ﺨﺯﺍﻨﹶـﺎ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟ ﺯﻴﺎﺭﺓ ،ﺃ ﺒﻭﺍﺒــ ﹰﺎ ﻭ ﹸ

ﻥ ﻗﹶﺩ ﺤﻴـ َل ﺩﻭ ﹶﻨ ﻬ ﻡ
ﺕ ﺃ
ﹶﻟﻤﺎ ﹶﺘﺒ ﻴ ﹾﻨ ﹸ

)(٢

ﺕ ﻋﺴﺎﻜ ﺭ ﻤ ﹾﺜ ُل ﺍﻟ ﻤ ﻭﺕ ﺘﹶﻐﺸﹶﺎﻨﹶﺎ
ﻅﻠﹼ ﹾ
ﹶ

ﻭﻟﻤﺜل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﻥ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ،ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ
)(٣

ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ

ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺤﺎﻓﻠﺔ ﺒﺫﻜﺭ ﺃﻤﻜﻨﺔ ﻋﺩﺓ ،ﺘﻨﺒﺊ ﻋﻥ

ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ،ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ،ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ
ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻴﺤﺎﻁ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻀﺩ
ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ،ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺤﺩﺍﺙ

)(٤

.

) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ  ٧٥١ :ــ . ٧٥٢
) (٢ﻨﻔﺴﻪ ٧٥٣ :

) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ. ٧٥١ – ٧٥٠ :
) (٤ﻴﻨﻅﺭ :ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ،ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ ،٣٢ :ﻁ،١ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ١٩٩٠،ﻡ.
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ﻭ)ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﻴﺜﻴﺭ ﺇﺤﺴﺎﺴ ﹰﺎ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ،ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ
ﻭﺒﺎﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺤﺘﻰ ﻟﻨﺤﺴﺒﻪ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺸﻲﺀ ﺒﺩﻭﻨﻪ(

)(١

.

ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻁﻠﻭل ،ﻭ)ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﻁﻠﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﻘﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﻋﻼﺌﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ :ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺘﻪ ﺍﻟﺴﻜﻭﻨﻴﺔ،
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ )ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ( ،ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
)(٢

ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻜﻠﻪ(

.

ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻐﻭﺭ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ،ﺃﻱ ﺸﺎﻋﺭ ﻜﺎﻥ،
ﺇﺫ ﺘﺩﺍﻭﻟﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ،ﻭﻫﻭ ﺸﺤﻴﺢ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ،ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ،ﻭﻗﻠﻤﺎ
ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻷﺜﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ  .ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ
ﺒﻠﻔﻅﺔ )ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل( ﺃﻭ)ﺍﻟﺩﻴﺎﺭ( ﺃﻭ)ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ( ،ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻔﻅﺘﺎﹰ )ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل( ﻭ)ﺍﻟﺩﺍﺭ(
ﻓﻲ ﻗﻭل ﺠﺭﻴﺭ:
)(٣

ﻥ ﺠﹺﻴﺭﺍﻨﹶﺎ
ﺒﹺﺎﻟﺩﺍﺭﹺ ﺩﺍﺭﺍﹰ ،ﻭﻻ ﺍﻟﺠﹺﻴﺭﺍ ﹺ

ﻲ ﺍﻟﻤﻨﹶﺎ ﹺﺯ َل ﺇ ﹾﺫ ﻻ ﹶﻨ ﺒﺘﹶﻐـﻲ ﺒـﺩﻻﹰ
ﺤ 

ل ﺒﺎﻨﺸﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﺞ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺤﺩﺍﹰ ،ﻴ ﻌﺠُ 
ﻭﺘﻤﺜﻠﻪ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ
ﻴﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﺒﺈﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ
،ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﻑ ﺤﺎﺌﻼﹰ ﺩﻭﻥ ﻭﻟﻭﺝ ﺨﻴﺎل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺒﻬﺎ .

) (١ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ :ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺭ ،٥ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،
ﺒﻐﺩﺍﺩ ١٩٨٦ﻡ

.

) (٢ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ. ٤٩ :
) (٣ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ٧٤٩ :

21

٩٤


Published by Arab Journals Platform, 2013

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 5 [2013], Iss. 5, Art. 2

&
ﻭﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺠﺭﻴﺭ ﺒﻔﻴﺽ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻭﺸﹼﻲ
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻠﻤﺴﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ،ﺘﺯﻴﺩﻩ ﻗﺭﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﺃﻭ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻨﺸﺩﺍﺩﺍﹰ ﺇﻟﻴﺔ
،ﻓـ ) ﻤﻠﹶﺢ( ﻤﺜﻼﹰ )ﻤﺎﺀ( ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺃﺠﻴﺎل ﻤﻥ
ﺍﻟﺒﺸﺭ ،ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺩﺒﻲ ،ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﻤﺤﺩﺩ ﺇﺫﻥ،
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺠﺭﻴﺭ ﻤﺼﻁﺤﺒﺎﹰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﻋﺎﻡ ﺃﺭﺤﺏ
ﻻ ﻟﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺒل ﻟﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻨﻐﻤﺎﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺼﻭﺭﺘﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻓﻭﻕ ﺭﻤﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  .ﻴﻘﻭل:
)(١

ﺢ ﺒـﺎﻟ ﹶﻐ ﻭﺭﹺ ﻤﻬـﺩﺍ ﹶﻨﺎ
ﺕ ﻤﻥ ﻤﻠﹶـ ﹴ
ﻫﻴﻬﺎ ﹶ

ﺏ ﺇﻟﻲ ﺒﺫﺍﻙ ﺍﻟﺠﹺـ ﺯﻉﹺ ﻤ ﹾﻨﺯﹺﻟﹶـﺔﹰ،
ﺤﺒﹺ 
ﺃ

)(٣

ﺘﹸﻬﺩﻱ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻷﻫلِ ﺍﻟ ﹶﻐ ﻭ ﹺﺭ ﻤﻥ ﻤ ﹶﻠﺢﹺ

)(٢

ﻁﻠﹾﺤﺎ ًﻭﺒﺎﻹﻋﻁﺎﻥﹺ
ﺒﺎﻟﻁﱠ ﹾﻠﺢﹺ ﹶ

ﻋﻁﹶﺎﻨﹶﺎ
ﺃ

ﻓﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ــ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺢ ــ ﺇﻨﻤﺎ ﺠﻲﺀ ﺒﻬﺎ ﻷﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻜﺭﺓ
ﻓﺭﺍﺩﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺘﻤﻴﺯﻩ  .ﻭﻴﻠﺠﺄ ﺠﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻅﻔﻬﺎ ﻟﻨﻘل ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻓﻴﻭﺤﻲ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻤﺎ
ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺴﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻲ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﻓﻬﻭ
ﻴﻘﻭل :
ﺕ ﺍﻟﻬﻭﻯ ﺤﺘﻰ ﺘﻬ ﻴﻤﻨـﻲ،
ﹶﻟ ﹶﻘ ﺩ ﹶﻜﺘﹶﻤ ﹸ

ﺴ ﹶﺘﻁﻴ ﻊ ﻟِـﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺏ ﻜ ﹾﺘﻤﺎﻨﹶـﺎ
ﻻﺃ 

ﻜﺎﺩ ﺍﻟﻬﻭﻯ ﻴ ﻭﻡ ﺴﻠﹾﻤﺎﻨﻴﻥ ﻴﻘ ﹸﺘﻠﹸﻨﻲ،

)(٤

ﻭﻜﺎﺩ ﻴ ﹾﻘ ﹸﺘﻠﹸﻨـﻲ ﻴﻭﻤـ ﹰﺎ ﺒﹺــ ﺒ ﻴﺩﺍ ﹶﻨﺎ

) (١ﻤﻠﺢ :ﻤﺎﺀ ﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭﻴﺔ

) (٢ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ )ﻭﺍﻹﻋﻁﺎﻥ( ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻤﺎ ﺍﺜﺒﺘﻨﺎﻩ .
) (٣ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ٧٥٠ :
) (٤ﺍﻟﺴﻠﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺒﻴﺩﺍﻥ :ﻤﻭﻀﻌﺎﻥ .
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ﻭﻜﹶﺎ ﺩ ﻴ ﻭﻡ ﻟِﻭﻯ ﺤـﻭﺍﺀ)(١ﻴ ﹾﻘ ﹸﺘﻠﹸﻨـﻲ

)(٢

ﺕ ﻤﻥ ﺯ ﹶﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻥﹺ ﹸﻗﺭﺤﺎﻨﹶﺎ
ﻟ ﻭ ﻜﹸﻨ ﹸ

ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻫﻲ ﻤﻜﺎﺒﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺏ
ﻭﻋﻨﺎﺅﻩ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻏﺎﺌﻤﺔ ،ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ،ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﻤﺎ
ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ،ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻴﺅﻜﺩ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﺭﺍﺌﻕ )ﻜﺎﺩ ٠٠٠٠ﻴﻘﺘﻠﻨﻲ( ﺃﺩﺍﺓﹰ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻟﻴﺭﺴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺜﻤﺭﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺏ

)(٣

.

ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺨﻁل ؛ ﺜﺎﻟﺙ
ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ،ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻅﻬﺭ ﺁﺨﺭ ،ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﺍﺭﺘﻀﺎﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻫﻴﺄﺘﻪ ﻟﻪ ﻅﺭﻭﻓﻪ ،ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺸﺎﻋﺭ ﻗﺒﻴﻠﺔ،
ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ،ﺇﺫ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﻓﺄﺼﺒﺢ
ﺸﺎﻋﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ،ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺭﻤﻭﺯ ،ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻥ
ﻴﺨﺎﻁﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺤﺴﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﻤﻨﻬﻡ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻴﻭﻋﺎ ًﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ).ﻭﺍﻷﺨﻁل ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺤﻪ ﻻ ﻴﻘل ﺒﺭﺍﻋﺔﹰ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﻋﻥ
ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ ﻭﺠﺭﻴﺭ ،ﺒل ﻻﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ،ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺼﻠﺒﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ
ﻴﻌﺘﺯ ﺒﺂﺒﺎﺌﻪ ﺍﻋﺘﺯﺍﺯﺍﹰ ﺸﺩﻴﺩﺍﹰ ،ﻓﻠﻡ ﻴﺒﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ،ﺇﻨﻤﺎ ﺒﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺨﺭ  .ﺃﻤﺎ

) (١ﻟﻭﻯ ﺤﻭﺍﺀ :ﻤﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﺎﻤﺔ .
) (٢ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ٧٥١ :
) (٣ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ . ٧٥٢ :
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&
ﺠﺭﻴﺭ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻴﻨﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻭ ﻭﺍﻷﺨﻁل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ﻓﺭﺴﻲ ﺭﻫﺎﻥ(

)(١

ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺘﻬﻭﺭﻩ ﻭﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺘﻪ ﻭﻁﺒﻌﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻨﺎل ﺍﻟﺤﻅﻭﺓ ﻋﻨﺩ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ،ﺤﻴﻥ ﺴﺨﹼﺭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭ ،ﻭﺠﻌل ﻨﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺴﻼﺤﺎﹰ ﻴﺸﻬﺭﻩ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ
ﺨﺼﻭﻡ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ .ﻭﺤﺎﺩﺜﺔ ﻫﺠﺎﺌﺔ ﻟﻸﻨﺼﺎﺭ ﻫﻲ ﺃﺴﻁﻊ ﺩﻟﻴلٍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ) .ﻭﻤﻨﺫ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺦ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﺨﻁل ﺸﺎﻋﺭ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ،ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻴﺵ ﻟﻬﻡ ،ﻴﻤﺩﺤﻬﻡ ﻭﻫﻡ
ﻴﻐﺩﻗﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ(

)(٢

ﻭﻟﻡ ﻴﻠﻬﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻀﻁﻠﻊ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎﹰ

ﺒﺎﻨﺩﻓﺎﻉ ﻭﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﺴﻡ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺤﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻴﺱ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻷﻤﻭﻱ .

ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻌﻡ ﺒﻌﻁﺎﻴﺎﻫﻡ ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ،ﻓﺘﺄﺠﺞ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل
ﻭﺍﻟﺘﻬﺏ ،ﻭﺃﻟﻬﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ )ﺭﻏﺒﺔ ]ﻓﻲ [ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﻟﺞ،
ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺨﻁﺎﻫﺎ  .ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺨﺼﺎﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ،ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﺃﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﻪ
ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ ،ﻋﻨﺩ ﺌﺫ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  .ﻭﻻ ﻏﻠﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﻐﺩﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ  ٠٠٠ﻓﺎﻟﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ
ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﻭﻜل ﻋﺎﻫﺔ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ  ٠٠٠ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺩﻭﻱ ﺩﻭﻴﺎﹰ
ﻋﻤﻴﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ(

)(٣

.

) (١ﺘﺄﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺩ  .ﺸﻭﻗﻲ ﻀﻴﻑ  ٢٦٣ /٢:ﻁ  ،٧ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ١٩٧٦ ،ﻡ .

) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ. ٢٦٠/ ٢ :

) (٣ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ،ﺇﻴﻠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ٣٣/٢ :ــ  ٣٤ﻁ  ،٤ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ
١٩٧٩ﻡ .

24

٩٧



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol5/iss5/2

)???????( ???? ?? ?????? ?????????? ???????? ??????? ????? ???????? and ???? ??????:



ﺇﻥ ﻤﺩﺍﺌﺤﻪ ﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﻭﺭﺠﺎل ﺤﻜﻤﻬﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻴﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ
ﺨﺼﻤﻪ ﺠﺭﻴﺭ ،ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﻋﻥ ﻤﺩﺡ ﺭﻤﻭﺯ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺠﺎﺀ ﺸﺎﻋﺭ ،ﻴﻤﺜل ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ  .ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻫﻭ
ﺃﻥ ﺠﺭﻴﺭﺍﹰ ﺼﺎﺭ ﻴﻤﺜل ﻋﻨﺩﻩ ﻗﺒﺎﺌل ﻗﻴﺱ ﻭﻜل ﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ .
ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ )ﻭﻨﺭﻯ ﻤﺩﺍﺌﺢ ﺍﻷﺨﻁل ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ
ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺤﻴﻨﺫﺍﻙ ﺘﻤﺘﻠﺊ ﺒﺎﻟﻔﺨﺭ ﺒﻘﻭﻤﻪ ﻭﻤﺎ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ
ﺘﻤﺘﻠﺊ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻤﻭﻴﻴﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﻴﻨﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﻤﻬﻡ ﺃﻤﺜﺎل
ﺍﻟﺯﺒﻴﺭﻴﻴﻥ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﻗﻴﺱ ﻭﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﺠﺭﻴﺭ ،ﻭﻤﻥ ﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺼﻭﺭ ﺫﻟﻙ
ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ))ﺨﻑ ﺍﻟﻘﻁﻴﻥ((

)(١

.

ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺎﺼﺭﻫﻡ ﺍﻷﺨﻁل ﺫﻭﻱ ﺫﺍﺌﻘﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ،
ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ ،ﻓﺼﺎﺭ ﻟﺯﺍﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻁل ،ﺸﺄﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭ ،ﻻﻨﻪ ﺃﻴﺴﺭ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻭﺼﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺘﻪ )،ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻤﺩﺍﺌﺢ ﺠﺭﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ
ﻋﺫﻭﺒﺔ ،ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻤﻴﻪ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﻼﻭﺓ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺠﻤﺎل ﺍﻟﻨﻐﻡ
ﻭﺭﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﻨﻌﻭﻤﺘﻪ  .ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺨﻁل ﻓﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺭﺼﺎﻨﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﻓﺨﺎﻤﺘﻬﺎ
ﻭﺠﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ،ﻭﻤﺩﺍﺌﺤﻪ ﻓﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺘﻌﺩ ﺩﺭﺭﻩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ().(٢
ﺤﻅﻴﺕ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻷﺨﻁل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺸﻭﻗﻲ ﻀﻴﻑ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻟﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﺭﺍﻗﻴﺎﹰ ﻤﺤﻜﻤﺎﹰ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ

) (١ﺘﺄﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩ  .ﺸﻭﻗﻲ ﻀﻴﻑ. ٢٦٢ / ٢ :
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ .٢٦٣ /٢:
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&
ﺃﺤﺴﻨﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ،ﻓﻨﺎﻟﺕ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺡ
ﻭﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ .
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﹸﺘﻌ ﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ،ﻤﻤﺎ
ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻭﺼﻔﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ،ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺭﻭﺤﺎﹰ ﻭﺃﺠﻭﺍﺀ ﺴﺘﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺭﺩ ،ﻻﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻬﺎ
)ﺘﺂﻟﻔﺕ ﻭﺍﺘﺤﺩﺕ ﻀﻤﻨﺎﹰ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻤﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻟﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺘﻨﻀﻭﻱ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻬﻤﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ(

)(١

ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﹸﺘﻌﺩ .ـ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻷﻫﻡ ـ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ

ﻨﺎﻟﺕ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ
ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋل

)(٢

.

ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺒﻴﺘﺎﹰ ،ﺒﺩﺃﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻤﻁﻠﻊ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺏ ،ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻪ:
)(٣

ﻭﺃﺯﻋﺠ ﹾﺘﻬ ﻡ ﻨﻭﻯ ﻓﻲ ﺼ ﺭﻓﻬﺎ ﻏﻴـ ﺭ

ﻥ ،ﻓﺭﺍﺤﻭﺍ ﻤﻨﻙ ،ﺃ ﻭ ﺒﻜﹶﺭﻭﺍ
ﺨﻑﱠ ﺍﻟﻘﹶﻁﻴ 
ﹶ

ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺏ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﻴﺘﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ،ﺤﺎﻓﻠﺔﹰ ﺒﺼﻭﺭ ﻭﻤﻌﺎﻥﹴ
ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ،ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺨﻁل ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺯﺨﻡ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﺍﺭﺓ
ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ،ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻟﻭ ﻭﺍﺯﻨﹼﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ

) (١ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻷﺩﺏ . ٢١٧/٢:
) (٢ﻋﺩﺕﹾ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﺎﺌﺽ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﻥ  .ﻴﻨﻅﺭ :ﻨﻘﺎﺌﺽ ﺠﺭﻴﺭﹴ ﻭﺍﻷﺨﻁل ،ﻤﻨﺴﻭﺏ

ﻷﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ٢١٢ :ﺸﺭﺤﻪ ﻭﺤﻘﻘﺘﻪ ﺩ  .ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺒﻴل ﺍﻟﻁﺭﻴﻔﻲ ،ﻁ  ،١ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ

١٤٢٣ﻫـ ٢٠٠٢/ﻡ .
) (٣ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻷﺨﻁل  ٨٥:ﺸﺭﺡ ﻤﺠﻴﺩ ﻁﺭﺍﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل ،ﺒﻴﺭﻭﺕ) ،ﺩ  .ﺕ( .
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ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺏ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺠﺭﻴﺭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﺁﻨﻔﺎ ﻟﺭﺠﺤﺕ
ﻜﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ ،ﻴﺅﻜﺩ ﺘﻔﻭﻕ ﺠﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ .
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻤﺢ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲ ،ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻪ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﻥ،
ﻭﻫﻭ ﺫﻭ ﺼﻠﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺭﻭﺡ
ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻔﺔ ﻭﻋﺎﻁﻔﺘﻪ ﺍﻟﺠﻴﺎﺸﺔ ﺘﻜﻔﻼﻥ ﻟﻪ

ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ

ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻀﺎﻓﺭﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻔل ﻟﻸﺨﻁل
ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﻓﻨﺎﹰ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ  .ﻭﻫﺫﻩ
ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﻲ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ،ﻭﺍﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﺒﻴﺘﺎﹰ،
ﻭﺍﻟﻔﺨﺭ ،ﻭﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﺒﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ،ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ
ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺒﻴﺘﺎ ً.
ﺤﺭﺹ ﺍﻷﺨﻁل ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﻭﺘﻤﺘﻴﻨﻬﺎ ،ﺭﻏﺒﺔﹰ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺇﻥ ﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﺩﻓﻌﻪ
ﻟﻴﺠﻬﺩ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻟﻴﻨﺘﻘﻲ ﺃﻓﻀل ﻤﺎ ﺘﻨﻀﺠﻪ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ،
ﻓﻴﺤﺸﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ،ﻭﻟﻘﺩ ﻓﻌل ﻭﻨﺠﺢ ﻨﺠﺎﺤﺎﹰ ﺒﺎﻫﺭﺍﹰ .
ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻨﻌﻨﻴﻪ ﺒﺈﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ
ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻘﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺠﺞ
ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ،ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻬﺩ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ،ﺇﻥ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﻐﺭﺒﺘﻪ
ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﻭﻡ ﻴﺸﺘﺒﻙ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﻋﻨﻴﻑ ،ﻭﺴﻠﻁﺔ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻜﺴﺏ ﺭﻀﺎﻫﺎ
ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺨﺎﻀﻌﺎﹰ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻭﺘﺭ ﻨﻔﺴﻲ ،ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ
ﻭﺍﻹﺸﻔﺎﻕ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻤﺘﻨﺎﻥ ﻭﻋﺭﻓﺎﻥ ﺃﺜﺎﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻨﻪ
ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻪ ﻭﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻡ ﺇﻴﺎﻩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺸﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ
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&
ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  .ﻓﺎﺠﺘﻬﺩ ﻭﺃﻅﻬﺭ ﺃﻓﻀل ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺼﻭﺭ ﻭﻤﻌﺎﻥ ﻴﺭﻀﺎﻫﺎ ﺃﻭﻟﻭ ﺍﻷﻤﺭ ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل
ﺴﻼﺤﺎﹰ ﻟﻬﻡ ﻀﺩ ﺨﺼﻭﻤﻬﻡ ﻭﻤﻨﺎﻭﺌﻴﻬﻡ  .ﺒﺩﺃ ﺍﻷﺨﻁل ﺒﺴﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ
ﻤﺩﻴﺤﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ ،ﻓﻘﺎل:
)(١

ﷲ ،ﹶﻓ ﹾﻠﻴﻬﻨﺎ ﻟـ ﻪ ﺍﻟﻅﱠﻔﹶـ ﺭ
ﻅ ﹶﻔ ﺭ ﻩ ﺍ ُ
ﺃﹾ

ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭﻯﺀ ﻻ ﺘﹸﻌـﺩﻴﻨﺎ ﻨﹶﻭﺍﻓﻠﹸـ ﻪ

ﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ
ﺴﺒﹺ ﹶ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻁل 
ﻀﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻋﺭﻀﻪ ،ﻹﻥ ﻤﻤﺩﻭﺤﻪ ﻴﺨﻭﺽ ﺼﺭﺍﻋﺎﹰ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺭﺒﺎﹰ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ
ﻅﺭﻑ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﺘﺯﺠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺎﺴﺩﺓ ،ﻭﺇﺫ ﺒﺩﺍ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ ﻋﺎﺩﻴﺎﹰ ،ﺇﻨﻪ
ﻋﻨﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ )ﻻﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﻲ ﻫﺒﺔﹰ
ﻤﻥ ﻟﺩﻥ ﺍﷲ ،ﻭﺃﻥ ﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺴﻭﻯﹴ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ
 .ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺨﻁل ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺴﻴﺤﻴﺎﹰ ،ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻫﻭﻯ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺸﺠﻌﻭﻥ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ
ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ(

)(٢

.

ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺡ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺸﻴﻭﻋﻬﺎ
ﻭﻫﺫﺍ )ﻴﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻷﺨﻁل ،ﺇﺫ ﺇﻨﻪ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻭﻕ ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺡ ﻓﻴﺅﻜﺩﻫﺎ ﻟﻪ ،ﻤﻤﻌﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻐﻠﻭ(

)(٣

ﻓﻴﻘﻭل:
)(٤

ﺴ ﹶﺘﺴﻘﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻁﹶـ ﺭ
ﺨﹶﻠﻴ ﹶﻔﺔ ﺍﷲِ ﻴ 

ﺍﻟﺨﺎﺌﺽﹺ ﺍﻟ ﹶﻐ ﻤﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﻴﻤﻭﻥﹺ ﻁﺎﺌِ ﺭ ًﻩ

) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ٨٨ :

) (٢ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻷﺩﺏ ،ﺃﻴﻠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ٢٠٦ :ــ. ٢٠٧
) (٣ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ. ٢٠٧ :
) (٤ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ٨٨ :
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)???????( ???? ?? ?????? ?????????? ???????? ??????? ????? ???????? and ???? ??????:



ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻴﺸﻴﺩ ﺒﺤﺯﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻭﻓﺎﺌﻪ ﺒﻌﻬﻭﺩﻩ ،ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺭﻭﺭ،
ﻟ ﻴﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤﻴﻠﺔ ،ﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻬﺎ  ،ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺴﺠل ﻟﻪ ﺃﻨﺎﺘﻪ ﺇﺫ ﺠﺎﺀ
ﺒﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻁﺭﺍﺩﻩ ﺒﺤﺜﺎ ًﻋﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺡ  .ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ
ﻤﺩﻴﺤﻪ:
ﺕ ﺤﻭﺍﻟِﺒـ ﻪ
ﺕ ،ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺸﹶـ ﹾ
ﻭﻤﺎ ﺍﻟ ﹸﻔﺭﺍ ﹸ

)(١

ﺕ
ﺼ ﻴﻑ ،ﻭﺍﻀﻁﺭﺒ ﹾ
ﻭ ﹶﺫﻋﺫﻋ ﹾﺘ ﻪ ﺭﻴﺎﺡ ُﺍﻟ 

)(٢

ﺴﺤ ﹾﻨﻔ ﺭ ﻤﻥ ﺠﺒﺎلِ ﺍﻟـﺭﻭﻡﹺ ﻴﺴـ ﹸﺘ ﺭ ﻩ
ﻤ 

)(٣

ﻥ ﹶﺘﺴـﺄ ﹸﻟ ﻪ
ﺠﻭﺩ ﻤ ﹾﻨ ﻪ ،ﺤـﻴ 
ﻴﻭﻤﺎﹰ ،ﺒﺄ 

)(٤

ﺸ ﺭ
ﻁﻪ ،ﺍﻟ ﻌ ﹶ
ﻓﻲ ﺤﺎ ﹶﻓ ﹶﺘ ﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎ 
ﻕ ﺍﻟﺠﺂﺠﻰﺀ ،ﻤﻥ ﺁﺫ ﻴﻪ ،ﻏﹸـ ﺩ ﺭ
ﹶﻓ ﻭ ﹶ

ﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ،ﺩﻭﻨﹶـ ﻪ ﺯﻭ ﺭ
ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻜﺎﻓﻴ ﹸ
ﺠ ﹶﺘﻬـ ﺭ
ﺠﻬﺭ ﻤ ﹾﻨ ﻪ ،ﺤـﻴﻥ ﻴ 
ﻭﻻ ﺒﺄ 

ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﺯﻴﻥ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ ﺍﻟﺫﺒﻴﺎﻨﻲ ـ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﺘﺄﺜﺭ
ﺍﻷﺨﻁل ﺒﻪ ﺠﻠﻴﺎ

ـ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺭ ﺼﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺭﺍﺌﻌﺔ ،ﺸﺩﺕ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ

ﻭﺩﺍﺭﺴﻲ ﺍﻷﺩﺏ  .ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ:
ﺕ ﻏﹶﻭﺍﺭﹺﺒـﻪ
ﺸ ﹾ
ﺕ ﺇﺫﺍ ﺠﺎ ﹶ
ﻓﹶﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺍ ﹸ

)(٥

ﻴﻤﺩﻩ ﻜﹸـلﱡ ﻭﺍﺩ ﻤﺯﺒﹺـﺩ ﹶﻟﺠﹺـﺏﹴ

)(٦

ﺘﹶﺭﻤﻲ ﺃَﻭﺍﺫﻴﻪ ﺍﻟﻌﺒـﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺯﺒـﺩ

ﺨﻀﺩ
ﻓﻴﻪ ﺤﻁﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻨﺒﻭﺕ ﻭﺍﻟ ﹶ

) (١ﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺏ :ﺍﻻﻤﻭﺍﺝ  .ﺍﻟﻌﺸﺭ :ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺠﺭ .
) (٢ﺫﻋﺫﻋﺘﻪ :ﺤﺭﻜﺘﻪ ﺘﺤﺭﻴﻜﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ  .ﺍﻟﺠﺂﺠﻰﺀ :ﺠﻤﻊ ﺠﺅﺠﺅ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﺩﺭ  .ﺍﻻﺫﻯ :ﺍﻟﻤﻭﺝ
ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ.
) (٣ﻤﺴﺤﻨﻔﺭ :ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﻱ  .ﺃﻜﺎﻓﻴﻑ :ﻜل ﻤﺎ ﻴﻜﻑ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻱ ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻨﺤﺒﺴﺎ ﻓﻲ
ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻀﻔﺘﻴﻥ  .ﺍﻟﺯﻭﺭ :ﺍﻟﻤﻴل ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ .

) (٤ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ  ٨٨ :ــ. ٨٩

) (٥ﺃﻭﺍﺫﻴﻪ :ﺍﻤﻭﺍﺠﻪ  .ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﻥ :ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﺎﻥ .
) (٦ﺍﻟﻴﻨﺒﻭﺕ :ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﹼﺒﺕ  .ﺍﻟﺨﻀﺩ :ﻤﺎ ﺜﻨﻲ ﻭﻜﺴﺭ .
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&
ﺒﺎﻟﺨﻴﺯﺭﺍﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷَﻴـﻥ ﻭﺍﻟﻨﱠﺠـ ﺩ
ﻅ ﱡل ﻤﻥ ﺨﹶﻭﻓﻪ ﺍﻟﻤﻼﹼﺡ ﻤ ﻌ ﹶﺘﺼـﻤ ﹰﺎ
ﻴ ﹶ

)(١

)(٢

ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺒﺄﻁﻴﺏ ﻤﻨﻪ ﺴ ﻴﺏ

)(٣

ﻏﺩ
ﻥ ﹶ
ﻭﻻ ﻴﺤﻭل ﻋﻁﺎ ﺀ ﺍﻟﻴﻭﻡﹺ ﺩﻭ 

ﻨﺎﻓﻠﹶـ ﺔ

ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﺤﻴﻥ ﻨﻭﺍﺯﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﻁل ﺒﻬﺎ
ﻟﺴﺒﻘﻬﺎ ﺯﻤﻨﻴﺎﹰ ،ﻭﻟﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﻟﻤﺤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺡ ﺩﺍﺨل ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ،ﻭﻫﻭ
ﻴﺘﺸﺒﺙ ﺒﺎﻟﺨﻴﺯﺭﺍﻨﺔ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺤﺩﻕ ﺒﻪ  .ﻭﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﺍﻷﺨﻁل ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ،ﻭﻴﻭﻏل ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺁﻓﺎﻗﻪ ،ﻟﻴﺩﻨﻭ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻡ  .ﺇﺫ ﻴﻘﻭل :
ﻲ ﺃ ﹾﻟ ـﻑ ﻟﻤﻨﺯﹺﻟِ ـﻪ
ـﺎﺌﺘ 
ﻤ ﹶﻘ ـﺩﻤﺎﹰ ﻤـ

ﻥ ﺭﺃﻯ ﻤ ﹾﺜ ﹶﻠ ﻬ ﻡ ﺠـﻥ ﻭﻻ ﺒﺸﹶـ ﺭ
ﻤﺎ ﺇ 

ﻴ ﹾﻐﺸﹶﻰ ﺍﻟ ﹶﻘﻨﺎﻁﺭ ﻴﺒﻨﻴﻬﺎ ﻭﻴﻬـ ﺩﻤﻬﺎ

)(٤

ﺕ ﻭﺍﻟ ﹶﻘﺘﹶـ ﺭ
ﻤﺴﻭﻡ ،ﹶﻓ ﻭﻗﹶﻪ ﺍﻟﺭﺍﻴـﺎ ﹸ

ﺍﺴﺘﺭﻋﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ،ﻓﻬﻭ )ﻴﻨﺒﺭﻱ ﺒﺎﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺫﺓ
ﻤﻠﺤﻤﻴﺔ ﺘﺘﺴﺎﻤﻰ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﺨﺎﺭﻗﻴﻥ ﻤﺭﻭﹺﻋﻴﻥ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺒﺸﺭﺍﹰ
ﻭﻟﻴﺴﻭﺍ ﺠﻨﺎﹰ ،ﺒل ﻫﻡ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻥ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻏﻠﻭ
ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ  ...ﻭﺍﺼﻔﺎﹰ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ(

)(٥

ﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ،ﺃﻱ ﺸﺎﻋﺭ ﺃﻭ ﺃﻨﺎﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﻠﻡ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺃﻭ
ﺼﻭﺭﺓ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻕ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺒﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ،ﻭﻫﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ
ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ  .ﻭﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﺍﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻷﺨﻁل ﻭﺃﻨﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﻤﺩﻴﺤﻪ ﻟﻌﺒﺩ

) (١ﺍﻟﺨﻴﺯﺭﺍﻨﺔ :ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﻭﻫﻭ ﺫﻨﺏ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ  .ﺍﻻﻴﻥ :ﺍﻹﻋﻴﺎﺀ  .ﺍﻟﻨﺠﺩ :ﺍﻟﻌﺭﻕ ﻭﺍﻟﻜﺭﺏ .
) (٢ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ )ﺸﹶﻴﺏ (ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﺍﺜﺒﺘﻨﺎﻩ .
) (٣ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ :ﺼﻨﻌﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ )ﺕ  ٣٣٨ﻫـ(،
 ،١٧٥ – ١٧٤/٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ) ،ﺩ .ﺕ( .

) (٤ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ٩٠ :
) (٥ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻷﺩﺏ. ٢٠٨ / ٢ :
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ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ ،ﻭﻓﻲ ﻜل ﻓﻜﺭﺓ ﻴﻁﺭﺏ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﻬﻭﻴﻪ ،ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ
ﺍﻷﺨﻁل ﻟﻤﺼﺭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺡ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻴﻥ ،ﺇﺫ ﻴﻘﻭل:
ﺕ ﺃﻤﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﹺﻨـﺎ
ﻭ ﹶﻗ ﺩ ﹸﻨﺼـ ﺭ ﹶ

ﺨﺒـ ﺭ
ﻁﻥﹺ ﺍﻟﻐﹸﻭﻁﹶـﺔ ﺍﻟ ﹶ
ﻟﻤﺎ ﺃﺘـﺎﻙ ﺒـ ﺒ ﹾ

ﻥ ﺍﻟﺤﺒـﺎﺏﹺ ،ﻭﻗـ ﺩ
ﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﺒـ ﹺ
ﻴﻌﺭﻓﻭﻨ 

ﺃﻀﺤﻰ ،ﻭﻟﻠﺴ ﻴﻑ ﻓﻲ ﺨﹶﻴﺸـﻭﻤﻪ ﺃﺜـ ﺭ

ﺕ ﻤﺴـ ﹶﺘﻜﹼﺎﹰ ﻤﺴـﺎﻤ ﻌ ﻪ
ﺴﻤ ﻊ ﺍﻟﺼ ﻭ ﹶ
ﻻ ﻴ 

ﺠـﺭ
ﻕ ﺍﻟﺤ ُ
ﻕ ،ﺤﺘﹼـﻰ ﻴﻨﹾﻁـ ﹶ
ﻁ ﹸ
ﺱ ﻴ ﹾﻨ 
ﻭﻟﻴ 

ﻙ ﺠﻴ ﹶﻔﺘﹸـ ﻪ
ﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨـﺏﹺ ﺍﻟﺤﺸﹼـﺎ 
ﺃ ﻤﺴ ﹾ

)(١

ﻥ ﻏﺴﺎﻥ ،ﺇﺫ ﺤﻀﺭﻭﺍ
ﺼ ﺒ ﺭ ﻤ 
ﻴﺴﺄ ﹸﻟ ﻪ ﺍﻟ 

)(٢

ﺴ ﻪ ﺩﻭﻨ ﻪ ﺍﻟ ﻴﺤﻤـﻭ ﻡ ﻭﺍﻟﺼـﻭ ﺭ
ﻭﺭﺃ 
ﺸ ﺭ
ﻑ ﻗﺭﺍﻙ ﺍﻟﻐﻠﻤ ﹸﺔ ﺍﻟﺠ ﹶ
ﻥ :ﻜﻴ ﹶ
ﻭﺍﻟﺤ ﺯ 

)ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺴﺘﺒﻁﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻋﺎﻁﻔﺘﻲ ﺍﻟﻔﺨﺭ ﻭﺍﻟﺜﺄﺭ ،ﻓﺨﺭﻩ ﺒﺒﻁﻭﻟﺔ
ﺒﻨﻲ ﻗﻭﻤﻪ ﻭﺘﺸﻔﻴﻪ ﺒﺎﻟﺜﺄﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ،ﻤﻤﺜﻼﹰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ }:ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺤﻰ ﻭﻟﻠﺴﻴﻑ
ﻓﻲ ﺨﻴﺸﻭﻤﻪ ﺃﺜﺭ{ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻴﺠﺴﺩ ﻋﻅﻡ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻡ ﺒﻌﺩﻭﻫﻡ ،ﻭﻴﺠﻬﺽ ﺤﻘﺩ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﻟﺴﻴﻑ ﻫﻨﺎ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﻔﻲ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ
ﺩﻻﻟﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻤﻴﻘﺔ(

)(٣

ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺸﺎﻫﺩ ﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺼﺢ
ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻨﻔﻌﻠﺔ ،ﺘﺴﺘﻠﻬﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ
ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻫﻭﻯ ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺡ ﻭﻴﺜﻴﺭﻩ .

) (١ﺍﻟﺤﺸﺎﻙ :ﻨﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺩﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﺩﺠﻠﺔ  .ﺍﻟﻴﺤﻤﻭﻡ
ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ :ﻤﻭﻀﻌﺎﻥ ﺒﺎﻟﺸﺎﻡ .

) (٢ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ٩٣ :ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ :ﺒﻁﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﺴﺎﻥ  .ﺍﻟﺠﺸﺭ :ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻴﺨﺭﺠﻭﻥ ﺒﺩﻭﺍﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺭﻋﻰ ،ﻭﻴﺒﻘﻭﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﺄﻭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ .
) (٣ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻷﺩﺏ. ٢١٥ / ٢ :
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&
ﻭﻟﻸﺨﻁل ﻨﻘﺎﺌﺽ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ،ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻁﻠﻌﻬﺎ:
)(١

ﻥ ﺁلِ ﺭﹺﻀﻭﻯ ،ﻓﻨﹶﺒﺘﹶـ ُل
ﻋﻔﺎ ﻭﺍﺴﻁ ٌﻤ 

ﺤﺭﻴﻥﹺ ،ﻓﺎﻟﺼﺒ ﺭ ﺃﺠﻤ ُل
ﻓﻤﺠ ﹶﺘﻤ ﻊ ﺍﻟ 

ﺇﻥ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﺍﺯ ﺁﺨﺭ
ﺒﻌﻴﺩ ﻜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﺍﻟﻌﺎﺒﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻔﻬﺭﺓ ،ﺇﺫ ﺃﻓﺭﻍ ﻜﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ
ﺭﺼﻴﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﻴﺼﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻤﺭﺓ ﻭﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻨﺩﺍﻤﻰ ﻭﺃﺠﺴﺎﺩﻫﻡ ،ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺠﺎﺩ ﺇﺠﺎﺩﺓ ﺘﺠﺴﺩ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺸﻐﻔﻪ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺼﺩﻗﻪ
ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺜﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ،ﻓﺒﻌﺩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻁﻠﻠﻴﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﻴﻨﻌﻁﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻟﻴﺼﻑ
ﺍﻟﺨﻤﺭﺓ ﻭﻤﺠﻠﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺒﻴﺘﺎﹰ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻭ ﺃﻋﺭﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﺴﺘﻐﺭﺍﺒﺎﹰ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﻋﻤﺎﺩ
ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺩﻓﻌﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻟﻴﻔﺭﻍ ﻓﻴﻪ ﺯﺨﻡ ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ .
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺫﻫﻠﻪ ﺭﺤﻴل ﺃﺤﺒﺘﻪ
ﺍﺨﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺒﻘﻭﻟﻪ:
ﻏﻭﹺﻱ ﻤﻌـﺫﱠ ُل
ﺒﻀﺭﺒﺔ ﻋﻨﻕ ،ﺃ ﻭ ﹶ

ﻜﺄﻨﹼﻲ ،ﻏﺩﺍ ﹶﺓ ﺍﻨﺼﻌﻥ ﻟﻠﺒﻴﻥﹺ ،ﻤﺴ َﹶﻠﻡ

)(٢

ﻭﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻟﻤﺤﺔ )ﺍﻟﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺫل( ﻤﻨﻔﺫﺍﹰ ﺭﺤﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﻴﺩﺍﻨﺎﹰ
ﻴﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ،ﻓﻘﺎل:

) (١ﻨﻘﺎﺌﺽ ﺠﺭﻴﺭ ﻭﺍﻷﺨﻁل ،٨٩ :ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ. ١٥٣ :
) (٢ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ١٥٣ :
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ﺏ ﺭﺃﺴ ﻪ
ﺼﺭﻴﻊ ﻤﺩﺍﻡﹴ ﻴ ﺭ ﹶﻓﻊ ﺍﻟﺸﱠ ﺭ 

)(١

ﺼ ُل
ﺕ ﻋﻅﺎﻡ ﻭﻤﻔ 
ﻟﻴﺤﻴﺎ ،ﻭ ﹶﻗ ﺩ ﻤﺎ ﹶﺘ ﹾ

ﻭﺭﺍﺡ ﻴﻌﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺯﺍﺨﺭﺓ ﺒﺎﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﺸﺩ ﻤﻥ
ﻥ ﻭﺇﺴﺘﺭﺴﺎل ﻴﻨﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺩﺓ ﻭﻟﻭﻋﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ
ﺍﻟﺼﻭﺭ ،ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒﺘﺄ ﹴ
ﺍﻟﺨﻴﺎل ،ﺇﺫ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺭﺍﻍ ﺸﺤﻨﺎﺕ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ،ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺤﺭﺝ
ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﺄﺨﺫ ﻴﺼﻑ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺒﺼﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﻘﻠﺕ ﺍﻟﺨﻤﺭﺓ
ﺭﺃﺴﻪ .
ﻨﹸﻬﺎﺩﻴﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ،ﻭﺤﻴﻨـ ﹰﺎ ﻨﺠـﺭ ﻩ

)(٢

ﻭﻤﺎ ﻜﺎﺩ ﺇﻻﱠ ﺒﺎﻟﺤﺸﺎﺸﹶـ ﺔ ﻴﻌﻘـ ُل

ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﻭﺍ ﻋﻅﻤﺎﹰ ﺘﺤﺎﻤَ ل ﺼـ ﺩ ﺭ ﻩ

ﻭﺁﺨ ﺭ ،ﻤﻤﺎ ﻨـﺎ َل ﻤﻨﻬـﺎ ،ﻤﺨﺒـ ُل

ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﻌﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﻡ ﺍﻟﻰ ﺃﻓﻕ
ﻟﻭﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻭﺼﻑ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺨﻤﺭ ،ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺒﺩﻉ ﺇﺫ
ﺍﻨﺘﻘل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺨﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺸﺎﺭﺒﻬﺎ
ﻭﺠﺫﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺄﺱ ،ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺭﺤﺎﺏ ﻋﺎﻟﻡ ﻓﺴﻴﺢ ﻤﺘﺭﺍﻤﻲ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ،
ﺘﻘﻁﻌﻪ ﻗﻭﺍﻓل ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘل ﺩﻨﺎﻥ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﺃﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ .
ﺕ ،ﻭﻻﻗـﺎﻨﻲ ﻟﺤـلﱢ ﺃﻟِﻴﺘـﻲ
ﺸﺭﺒ ﹸ
ﹶ

)(٣

ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺯﻯ ﻤﺴﻭﻙ ﺭﻭﻴـ ﹲﺔ

)(٤

ﺼﺒﺤﻭﻨﻲ ،ﻻ ﺃﺒﺎ ﻷﺒـﻴ ﹸﻜ ﻡ
ﺕ :ﺍ 
ﻓ ﹸﻘﻠ ﹸ

)(٥

ﻥ ﻓﻠﹶﺴﻁﻴﻥ ﻤﺜﻘﹶـ ُل
ﻗﻁﺎ ﺭ ﹶﺘﺭﻭﻯ ﻤ 

ﻤﻤــﻸﺓﹲ ﻴﻌﻠــﻰ ﺒﻬــﺎ ﻭ ﹸﺘﻌــ ﺩ ُل
ﻭﻤﺎ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﺍﻻﺜﻘﺎ َل ،ﺇ ﱠﻻ ﻟﻴﻔﻌﻠﻭﺍ

) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ١٥٤ :
) (٢ﻨﻬﺎﺩﻴﺔ :ﻨﺴﻭﻗﻪ  .ﺍﻟﺤﺸﺎﺸﺔ :ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﺩ.
) (٣ﺍﻷﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ  .ﺍﻟﻘﻁﺎﺭ :ﻗﻁﻴﻊ ﺍﻻﺒل .

) (٤ﺍﻟﻤﺴﻭﻙ :ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ  .ﺍﻟﺭﻭﻴﺔ :ﺍﻟﻀﺨﺎﻡ  .ﺘﻌﺩل :ﺘﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ .
) (٥ﺍﺼﺒﺤﻭﻨﻲ :ﺍﺴﻘﻭﻨﻲ ﺼﺒﺎﺤﺎﹰ .
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&
ﺭﺠﺎلٌ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥﹺ،ﻟ ﻡ ﻴﺘﺴﺭﺒﻠﻭﺍ
ﺃﻨﺎﺨﻭﺍ ،ﻓﺠﺭﻭﺍ ﺸﺎﺼﻴﺎﺕ ،ﻜﺄﻨﻬـﺎ

)(١

ﻭﺠﺎﺅﻭﺍ ﹺﺒﺒﻴﺴﺎﻨ ﻴﺔ ،ﻫﻲ ،ﺒﻌـﺩﻤﺎ

)(٢

ﹶﺘ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻴﺩﻱ ،ﺴﻨﻴﺤﺎ ﻭﺒﺎﺭﹺﺤـﺎ

)(٣

ﻑ ،ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ،ﻓﻴﻔﺼـ ُل ﺒﻴ ﹶﻨﻨـﺎ
ﻭﺘﹸﻭ ﹶﻗ ﹸ

)(٤

ﻴﻌل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ ،ﺃﻟـ ُﹶﺫ ﻭﺃﺴـ ﻬ ُل

ﻭﺘﻭﻀ ﻊ ﺒﻠﻠﹼﻬـ ﻡ ﺤـﻲ ﻭﺘﹸﺤﻤـ ُل

ﻋﺒـ ُل
ﻏﻨﺎﺀ ﻤ ﹶﻐﻥ ،ﺃ ﻭ ﺸـﻭﺍ ﺀ ﻤﺭ 

ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻤﻨﺼﺭﻑ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻻﺴﺘﻔﺎﺀ ﻜل ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻭﺩﻗﺎﺌﻘﻬﺎ .
ﺃﻭل ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻴﺔﹲ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ،ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻬﻠﱢﻬﺎ ﻤﺸﻬﺩ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ،ﺜﻡ ﺭﺍﺡ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺂﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ
ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ،ﻓﺘﺯﺩﺍﺩ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻨﻜﺸﺎﻓﺎﹰ ،ﻟﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺤﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﻫﻲ ﺯﻗﺎﻕ ﺨﻤﺭ،
ﻋﺘﱢﻘﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺓ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺒﻁﻴﺏ ﺃﺠﻭﺍﺌﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﻗﺩ ﺃﺤﺎﻁﻭﺍ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﺯﻗﺎﻕ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻴﺫﻜﺭﻭﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻓﻌﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻨﻘﻠﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻅﻴﻤﺎﹰ
ﻷﻤﺭﻫﺎ .
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺼﻭﺭﻩ ﻭﻀﻭﺤﺎ ،ﻭﻟﻌل ﺼﻭﺭﺓ
ﺠﻠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺯﻯ ﺍﻟﻤﺘﺭﻋﺔ ﺨﻤﺭﺍﹰ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﻹﻤﺘﻼﺌﻬﺎ ﺸﺎﻫﺩ ﺤﻲ ﻋﻠﻰ
ﺭﻫﺎﻓﺔ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺘﺼﻭﻴﺭﻫﺎ .
ﻭﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﻓﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﻭﺹ ،ﻓﻤﺎ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ
) (١ﺸﺎﺼﻴﺎﺕ :ﻤﻥ ﺸﺼﺎ ﺒﺭﺠﻠﻪ ،ﺍﺫﺍ ﺭﻓﻌﻬﺎ ،ﺃﻱ ﺍﻟﺯﻗﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻼﺌﻬﺎ .
) (٢ﺒﻴﺴﺎﻨﻴﺔ :ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﺴﺎﻥ ﺒﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻥ  .ﺍﻟﻌلّ :ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻟﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ .

) (٣ﺍﻟﺴﻨﻴﺞ :ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎل .
) (٤ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ١٥٥ – ١٥٤ :ﺍﻟﻤﺭﻋﺒل :ﺍﻟﻠﺤﻡ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ .
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ﺍﻟﺭﻜﺏ ،ﻭﻴﻨﺯل ﺤﻤﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ،ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﻓﺭﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺎﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻤﻭﻟﺔ ! ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺨﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﻭﻫﻴﺌﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺄﺱ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺒﺠﺩﻴﺩ ،ﻓﻠﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺒﺈﺒﺩﺍﻉ ،ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻌﻅﻤﻪ
ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻭﻋﻠﻭﻗﺎﹰ ﺒﺎﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ،ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ:
ﺕ ﻟﺸـﺎ ﹺﺭﺏﹴ
ﺕ ﻟ ﻤﺭﺘﺎﺡﹴ ،ﻭﻁﺎﺒ ﹾ
ﻓ ﹶﻠﺫﱠ ﹾ

)(١

ﺨﻴـ ُل
ﻭﺭﺍﺠﻌﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤـﺭﺍﺡ ﻭﺃ ﹾ

ﺕ ﺒﹺﻨـﺎ
ﻓﻤﺎ ﻟﺒﹺﺜﹶﺘﻨﺎ ﻨﹶﺸـﻭﺓﹲ ﻟﺤﻘﹶـ ﹾ

ﺘﹶﻭﺍﺒﹺﻌﻬــﺎ ،ﻤﻤــﺎ ﹸﻨﻌــلﱡ ﻭ ﹸﻨ ﹾﻨﻬــ ُل

ﻓﺼﺒﻭﺍ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﻨـﺎ ﺀ ،ﻜ َﺄﻨﱠﻬـﺎ

ﺇﺫﺍ ﻟﻤﺤﻭﻫــﺎ ،ﺠــ ﹾﺫﻭﺓﹲ ﺘﹶﺘ َﺄﻜﱠــ ُل

ﹶﺘﺩﺏ ﺩﺒﻴﺒﺎﹰ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻅـﺎﻡﹺ ،ﻜﺄﻨﹼـ ﻪ

)(٢

ﺕ ﺍﻗﺘﹸﻠﻭﻫﺎ ﻋـﻨ ﹸﻜ ﻡ ﺒﹺﻤﺯﺍﺠﹺﻬـﺎ
ﻓ ﹸﻘﻠ ﹸ

)(٣

ﺩﺒﻴﺏ ﻨﻤـﺎلٍ ﻓـﻲ ﻨﹶﻘـﺎﹰ ﻴ ﹶﺘ ﻬﻴـ ُل
ﺏ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺘﻭﻟﺔﹰ ،ﺤﻴﻥ ﺘﹸﻘﺘﹶـ ُل
ﻓﺄﻁﻴ 

ﻭﻴﺘﺄﻟﻕ ﺍﻷﺨﻁل ﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻟﻕ،
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺍﻨﺼﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺄﺱ ،ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌﺜﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ،ﻓﻼ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺴﺎﺒﻘﻭﻩ ﻤﻥ ﻁﻭل ﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﺎﻥ ،ﺃﻭ ﻅﻼﻡ
ﺍﻷﻗﺒﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻴﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ،ﺒل ﻴﺘﻘﺼﻰ ﻁﻭﻴﻼﹰ ،ﻟﻴﺼل
ﺇﻟﻰ ﻜﺭﻤ ﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺕ ،ﺃﺤﺎﻁﻬﺎ ﻓﻼﺡ ﺤﺎﺫﻕ ﺒﻌﻨﺎﻴﺘﻪ ،ﻭﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﻴﻬﺎ
ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ،ﻓﺤﻴﻥ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﺭﻱ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻴﺴﻭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺠﺩﻭﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﻴﻨﺤﺩﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻏﺯﻴﺭﺍﹰ .

)(٤

ﻅلﱠ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺤﺎﺘ ﻪ ﻴﺘﺭﻜﹶـ ُل
ﻴ ﹶ

ﻥ ﻤﺩﻴ ﹶﻨﺔ
ﺕ ﻭﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﹺﻫﺎ ﺍﺒ 
ﺭﺒ ﹾ

) (١ﺍﻟﻤﺭﺘﺎﺡ :ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﺯ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻴﺤﺔ  .ﺍﻟﻤﺭﺍﺡ :ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  .ﺍﻷﺨﻴل :ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﻼﺀ ،ﺃﻱ ﺍﻟﻜﺒﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻫﻲ .
) (٢ﺍﻟﻨﻘﺎ :ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺭﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ  .ﻴﺘﻬﻴل :ﻴﻨﺤﺩﺭ .

) (٣ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ١٥٥ :ﻗﺘل ﺍﻟﺨﻤﺭﺓ :ﻤﺯﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﻟﺘﻀﻌﻑ ﺤﺩﺘﻬﺎ .
) (٤ﺭﺒﺕ :ﺃﻱ ﺍﻟﺨﻤﺭﺓ ،ﺃﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺭﻤﺔ  .ﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﻫﺎ :ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻜﻨﻔﻬﺎ  .ﺍﺒﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ :ﺨﺎﺩﻡ
ﺤﺎﺫﻕ  .ﻴﺘﺭﻜﹼل :ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺭﺠﻠﻴﻪ .
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&
ﺃﺩﺏ ﺇﻟﹶﻴﻬــﺎ ﺠــﺩﻭﻻﹰ ﻴﺘﹶﺴﻠﺴــ ُل
ﻥ ﻨﹶﺠﻡﹴ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻅﹶﻤـﺎﺀ ﹶﺓ
ﻑ ﻤ 
ﺇﺫﺍ ﺨﺎ ﹶ

)(١

ﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﻨﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻨﻕ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺃﺠﻭﺍﺀ
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺩﻓﺎﻗﺔ ،ﻻ ﺘﻘل ﺭﺴﻭﺨﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﻁل ﻋﻥ
ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺠﺭﻴﺭ ،ﻭﻫﻭ ﻴﻠ ﻡ ﺒﺄﺸﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﺒﻴﻥ ﻭﻴﺼﻑ ﺼﺒﺎﺒﺎﺘﻬﻡ .

ﻭﻟﻘﺩ ﺴﺨﺭ ﺍﻷﺨﻁل ﻤﻘﻁﻌﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺘﺄﺯﻡ ﻗﺎﺘﻡ

ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ،ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺩﻡ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ
ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ  .ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﻍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻤﺭ ،ﻴﺸﻴﺭ ﻓﻲ

ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺒﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺫﻟﺔ ﺘﺜﻘل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﹼﻴﺎﺫ ﺇﻤﺎ ﺒﻌﺎﻟﻡ ﺃﺤﻼﻤﻪ ﻭﻤﺎﻀﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ،ﻭﺇﻤﺎ ﺒﻌﺎﻟﻡ ﺍﻵﻤﺎل  .ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﺴﺒﻌﺔ
ﻋﺸﺭ ﺒﻴﺘﺎﹰ ﺘﻤﺜل ﻤﻘﻁﻊ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ .

ﺠﻌل ﺍﻷﺨﻁل ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺃﺤﻼﻤﻪ ﻗﻭﻟﻪ:

ﻕ
ﺕ ﻋﻨﹼﻲ ﺼـﺒﺎﺒ ﹸﺔ ﻋﺎﺸـ 
ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻨﺠ ﹶﻠ ﹾ

ﻥ ﺤﺎﺠـﺎﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﺄﻤـ ُل
ﻲ ﻤـ 
ﺒﺩﺍ ﻟ 

ﺇﻟﻰ ﻫﺎﺠﺱﹴ ﻤﻥ ﺁلِ ﻅﹶﻤﻴﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺘـﻲ

)(٢

ﺃﺘﻰ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﺏ ﺒﺼﺭﻴﻥ ﻤﻘﻔﹶـ ُل

ﻭﺃﻤﺎ ﺭﺤﻠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺁﻤﺎﻟﻪ ﻓﻘﺩ ﺠﻌل ﻤﺩﺨﻠﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ:
)(٣

ﺇﻟﻰ ﺍﺒﻥﹺ ﺃﺴﻴ ﺩ ﺨﺎﻟﺩ

)(٤

ﻑ ،ﺘﹶﻌ ﺭﻭﺭﻱ ﻓﹶﻼ ﹰﺓ ﺘﹶﻐـﻭُ ل
ﻤﺴﺎﻨﻴ ﹸ

ﺕ ﺒﹺﻨﺎ
ﺃ ﺭ ﹶﻗ ﹶﻠ ﹾ

) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ١٥٦ -١٥٥،
) (٢ﻨﻔﺴﻪ.
) (٣ﺍﺒﻥ ﺃﺴﻴﺩ ﺨﺎﻟﺩ :ﻫﻭ ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺃﺴﻴﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﻴﺱ ﺒﻥ ﺃﻤﻴﺔ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺍﻻﻤﻭﻱ ،ﻭﻫﻭ
ﻤﻥ ﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  .ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺘﺄﺭﻴﺦ ﺩﻤﺸﻕ :ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ) ،ﺕ  ٧٥١ﻫـ( / ١،
 ، ١٠١٩ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ :ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻻﺭﻨﺎﺅﻭﻁ٢٢٣/١٣ ،
،ﻁ ،١ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٠٢ ،ﻫـ  ١٩٨٢ -ﻡ .

) (٤ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ١٥٧ ،ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺡ  .ﺃﺭﻗل :ﻤﺸﻰ ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﻴﻑ :ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺭﺨﺕ ﺍﺤﺯﻤﺘﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻴﺎﺀ  .ﺘﻌﺭﻭﺭﻯ :ﺘﺭﻜﺏ ﻋﺎﺭﻴﺔ  .ﺘﺘﻐﻭل :ﺘﺘﻠﻭﻥ .
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ﻭﺤﺸﺩ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﺼﻭﺭﹰﺍ ﺘﻨﺎﺴﺒﻪ ﻭﺘﻘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ،ﻓﺎﻟﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﺭﺤﻠﺔ ﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ،ﺘﻼﺌﻤﻬﺎ ﻤﺤﻔﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺨﻴﺎل ﺍﻟﺒﻬﻴﺠﺔ ،ﻭﻤﺜﻴﺭﺍﺘﻪ :ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺍﻵﻓﺎﻕ ،ﻭﺃﺴﺭﺍﺏ ﺍﻟﻨﻌﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺄﻨﻬﺎ
ﻗﻁﻌﺎﻥ ﺇﺒل ﺴﺎﺭﺤﺔ ﺒﻼ ﺭﻋﺎﺓ ،ﻭﻟﻤﻌﺎﻥ ﺍﻟﺴﺭﺍﺏ ﻴﺨﻴل ﻟﻠﺭﺍﻋﻲ ﺭﺠﺎﻻﹰ ،ﺘﺘﻌﺭﻯ ﻤﻥ

ﺜﻴﺎﺒﻬﺎ ﻟﺘﻌﻭﺩ ﻓﺘﻠﺒﺴﻬﺎ ،ﺜﻡ ﺘﺘﻌﺭﻯ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ،ﻭﻓﻼﺓ ﻻ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻠﻌﺏ
ﻟﻠﺠﻥ .

ﺃﻤﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻵﻤﺎل ﻓﺈﻥ ﺼﻭﺭﻩ ﺃﻗل ﺇﺸﺭﺍﻗﺎﹰ ﻭﺃﻨﺴﺎﹰ ،ﻓﻼ ﺒﻬﺠﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻻ ﺤﺩﻭﺩ

ﻤﻤﺘﺩﺓ  .ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺨﻁﺭﺍﹰ ﺩﺍﻫﻤﺎﹰ ،ﻭﻗﺩﺭﺍﹰ ﺘﻨﺫﺭ ﻁﻼﺌﻌﻪ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺀ ،ﻓﺎﻷﺒل ﺘﺒﺩﻭ
ﻤﺘﻌﺒﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺡ ،ﻭﺍﻟﺴﺭﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺃﻨﻴﺴﺎﹰ ﺭﻓﻴﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ
ﺍﻷﺤﻼﻡ ﺼﺎﺭ ﻤﺨﺎﺩﻋﺎﹰ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺜﻌﻠﺏ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺼﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺒﺱ ﺍﻟﺠﹺﻼل

ﻭﺍﻹﺒل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﺁﻤﻨﺔ ،ﺤﺘﻰ ﻭﻫﻲ ﺒﻼ ﺭﻋﺎﺓ ﺼﺎﺭﺕ ﻓﻲ
ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻵﻤﺎل ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻟﻠﺴﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺀ .
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺘﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻸﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ،

ﺤﻴﻥ ﺘﺼل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ،ﻓﻴﻔﺼﺢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺱ ،ﻭﻫﻭ
ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ ،ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺴﻴﺒﺩﻭ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻨﻬﺠﺎﹰ
ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺤﻤل ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ

ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ،ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺒﻭﺼﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺩﻭﺤﻪ ،ﻟﻴﺒﺩﺃ ﻤﻘﻁﻊ

ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ،ﻤﺴﺘﻐﺭﻗﺎﹰ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﻴﺘﺎﹰ ،ﺸﺎﻋﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻥﹴ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻙ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻤﻔﺘﻘﺩﺓ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ،ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺒﺼﺩﻕ
ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺨﺼﺹ

ﻨﺼﻑ ﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ﻟﻭﺼﻑ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﻭﻏﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻭﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻴﻭل،
ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺎﻥﹴ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ،ﺃﻱ

ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺴﺠﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺡ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺭﺓ ﺠﻠﻴﺔﹲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ،ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺎﺘﺒﻪ ،ﻋﻨﺩ

ﺸﺭﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ .
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ﻋﺸﺭﺓ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﺨﺭ ،ﻭﺤﻤﻠﺕ ﺼﻭﺭﺓﹲ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﺠﻠﻴﺔﹲ
ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ،ﻤﺘﻘﺩ ﹰﺓ ﺒﺸﺩﺓ ﺍﻟﻌﺘﺎﺏ ﻭﺍﻷﻟﻡ ﻭﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺎل
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﺨﺭﺍﹰ ،ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺠﺭﺃﺓﹲ ﻭﺜﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔﹲ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ،

ﻤﺴﺘﻬﻴﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺠﺩ .

ﻴﺴﺘﻬل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻤﺸﻴﺭﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺨﻴﺒﺔ ﺃﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﻠﺹ
ﻟﻪ:

ﹶﻟ ﹶﻘ ﺩ ﺃ ﻭ ﹶﻗﻊ ﺍﻟﺠﺤﺎ ﹸ
ﻑ)(١ﺒﺎﻟﺒﹺﺸﺭﹺ ﻭﻗﻌﺔﹰ

)(٢

ﻓﺴﺎﺌِ ْل ﺒﻨﻲ ﻤﺭﻭﺍﻥ ،ﻤﺎ ﺒﺎ ُل ﺫﻤـ ﺔ

)(٣

ﺒ ﹶﻨ ﺯﻭﺓ ﻟﺹ ،ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻤﺭ ﻤﺼـ ﻌﺏ

)(٤

ﺴ ُل
ﺙ ،ﻻ ﻴﻔﻠﻰ ،ﻭﻻ ﻫﻭ ﻴﻐ 
ﺒﺄﺸﻌ ﹶ

ﻑ ،ﺜـﻡ ﺃﻤ ﺭﺘﹶـ ﻪ
ﺃﺘﺎﻙ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺤـﺎ ﹸ

ﺕ ﹸﺘ ﹶﻘﺘــﱠ ُل
ﺒﺠﻴﺭﺍﻨ ﹸﻜ ﻡ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺒﻴـﻭ 

ﻟ ﹶﻘ ﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺠﻴﺭﺍﻥﹺ ،ﻤﺎ ﹶﻟ ﻭ ﺩﻋـ ﻭ ﹸﺘ ﻡ

)(٥

ﺇﻟﻰ ﺍﷲِ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻭﺍﻟ ﻤﻌ ﻭ ُل
ﻭﺤﺒلٍ ﻀﻌﻴﻑ ،ﻻ ﻴﺯﺍ ُل ﻴﻭﺼـ ُل

ﺒﻪ ﻋﺎﻗـ َل ﺍﻷﺭﻭﻯ ﺃﺘﹶﺘ ﹸﻜ ﻡ ﺘﹶـ ﹶﻨ ﺯ ُل

ﺘﺩﻓﻘﺕ ﺁﻻﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺸﻜﻭﺍﻩ ،ﻓﺎﺤﺩﺜﺕ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ

)(٦

ﻭﺘﻔﺠﺭﺕ ﺁﻻﻤﻪ ﻏﻀﺒﺎﹰ ﻭﻫﻭ ﻴﺭﻯ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﺤﻕ

ﺒﻘﻭﻤﻪ ﻤﻥ ﺘﻨﻜﻴلٍ ،ﻓﺎﺭﺘﻔﻊ ﺼﻭﺘﻪ ﻤﻨﺫﺭﹶﺍ:

) (١ﺍﻟﺠﺤﺎﻑ :ﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ،ﻓﺎﺘﻙ ﺜﺎﺌﺭ ﺸﺎﻋﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﺼﺭﺍﹰ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ،
ﻏﺯﺍ ﺘﻐﻠﺏ ﺒﻘﻭﻤﻪ ﻓﻘﺘل ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻓﺎﺴﺘﺠﺎﺭﻭﺍ ﺒﻌﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﺎﻫﺩﺭ ﺩﻡ ﺍﻟﺠﺤﺎﻑ ﻓﻬﺭﺏ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺭﻭﻡ  .ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻷﻋﻼﻡ :ﻟﻠﺯﺭﻜﻠﻲ ،١١٣ /٢ ،ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﺒﺎﻟﻭﻓﻴﺎﺕ :ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺼﻔﺩﻱ )ﺕ  ٧٦٤ﻫـ(  ،٥/٤،ﻁ ،٤ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ ١٩٥٣ ،ﻡ .
) (٢ﺍﻟﺒﺸﺭ :ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺩﻴﺎﺭ ﺒﻨﻲ ﺘﻐﻠﺏ  .ﺍﻟﻤﻌﻭل :ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
) (٣ﻴﻌﺎﺘﺏ ﺒﻨﻲ ﺍﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻬﺒﻭﺍ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺒﻨﻲ ﺘﻐﻠﺏ .
) (٤ﺍﻟﻨﺯﻭﺓ :ﺍﻟﻭﺜﺒﺔ  .ﺍﻟﻠﺹ :ﺍﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺤﺎﻑ .

) (٥ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ١٦١ :ﺍﻻﺭﻭﻯ :ﺍﻨﺜﻰ ﺍﻟﻭﻋل  .ﺍﻟﻌﺎﻗل :ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎل.
) (٦ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ. ١٦١ :
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ـﺎ ﹸﻗ ـﺭﻴﺵﹲ ﺒﻤﻠﻜﻬ ـﺎ
ﻥ ﻻ ﹸﺘ ﹶﻐﻴﺭﻫـ
ﻓ ـﺈ 

)(١

ﻥ ﹸﻗﺭﻴﺵﹴ ﻤﺴﺘﻤﺎ ﺯ ﻭﻤﺭﺤ ُل
ﻥ ﻋ 
ﻴ ﹸﻜ 

ﻭﻨﹶﻌ ـ ﺭ ﺭ ﺃُﻨﺎﺴ ـﺎﹰ ﻋ ـﺭﺓﹰ ﻴﻜﺭﻫﻭﻨﻬ ـﺎ

)(٢

ﺕ ،ﻓﻨﹸﻘﺘﹶـ ُل
ﻭﻨﹶﺤﻴﺎ ﻜﺭﺍﻤﺎﹰ ،ﺃ ﻭ ﻨﻤﻭ ﹸ

ﻥ ﺘﺤﻤﻠﻭﺍ ﻋﻨ ﻬﻡ ،ﻓﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻟـ ﺔ
ﻭﺇ 

)(٣

ﻭﺇﻥ ﹶﺜ ﹸﻘ ﹶﻠﺕﹾ ،ﺇﻻﱠ ﺩ ﻡ ﺍﻟﻘﹶـﻭﻡ ﺃﺜﻘﹶـ ُل

ﻥ
ﻥ ﺘﹶﻌﺭﹺﻀﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﻕﱠ،ﻟﻡ ﻨ ﹸﻜ 
ﻭﺇ 

ﻋﻥﹺ ﺍﻟﺤﻕﹼ ﻋﻤﻴﺎﻨﺎﹰ ،ﺒ ِل ﺍﻟﺤﻕﱠ ﻨﹶﺴﺄ ُل

ﻭ ﹶﻗ ﺩ ﻨﹶﻨﺯﹺ ُل ﺍﻟﺜﹼﻐﺭ ﺍﻟﻤﺨـﻭﻑﹶ ،ﻭﻴﺘﹼﻘـﻲ

)(٤

ﺠ ُل
ﻏﺭ ﺍﻟ ﻤﺤ 
ﺱ ﻭﺍﻟﻴﻭ ﻡ ﺍﻷ ﹶ
ﺒﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎ 

ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ ﻻ

ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻥ ﺘﻭﺼﻑ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ،ﺤﻴﻥ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ
ﺡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻐﺫﻴﻬﺎ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ .
ﺭﻭ 

) (١ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺎﺯ :ﺍﻟﻤﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺁﺨﺭ .
) (٢ﻨﻌﺭﺭ :ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭ ،ﺃﻱ ﻨﺼﻴﺏ ﺒﺎﻟﺠﺭﺏ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻻﺫﻯ.
) (٣ﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ :ﺍﻟﺩﻴﺔ .

) (٤ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ١٦٢ – ١٦١ :ﺍﻟﺜﻐﺭ :ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﺩﻭ .


39

١١٢


Published by Arab Journals Platform, 2013

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 5 [2013], Iss. 5, Art. 2

&

 

ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﻨﺹ .
ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ،ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺸﻜﻼﹰ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺎﹰ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ،ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺭﺤﺏ ،ﻴﺼﻠﺢ ﻻﻟﺘﻤﺎﺱ
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ .

ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﺸﻜل

ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ؛ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ .
ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻨﻬﺞ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ،ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ

ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ،ﺜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻭﻋﻤﻘﻬﺎ .
ﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻜﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻭﻋﺎ ﺀ ﻟﻠﻨﻘﻴﻀﺔ .

ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻨﻘﺎﺌﻀﻪ ﺍﻟﻁﻭﺍل ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﺼﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ
ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ .
ﻤﺎل ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ – ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ – ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ  .ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﻤﺎﻥ

ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﻐﺭﺽ ﺁﺨﺭ ،ﻴﺴﺘﻨﻔﺩ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  .ﻓﻲ ﺤﻴﻥ
ﻨﺠﺩ ﻟﺩﻴﻪ ،ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ،ﺠﺎﺀ ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺎﺩﻩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ .

 -٨ﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺌﺽ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺠﺭﻴﺭ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺒﻬﺎ .
 -٩ﻤﺯﻴﺘﺎﻥ ﺜﺎﺒﺘﺘﺎﻥ ﺃﻁﺭﺘﺎ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ،ﻫﻤﺎ :ﺍﻟﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻊ

ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﻓﻲ
ﺫﺍﺘﻪ.
 – ١٠ﻻ ﺘﻌﺩ ﻨﻘﺎﺌﺽ ﺠﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ،ﺇﺫ ﻴﺒﻨﻲ
ﺃﻏﻠﺏ ﻨﻘﺎﺌﻀﻪ

ﻋﻠﻰ ﻏﺭﻀﻴﻥ ،ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺏ ،ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻲ ﺒﺭﻭﺡ

ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﺤﺎﹰ ﺃﻭ ﻫﺠﺎﺀ. 
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 -١١ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺨﻁل،
ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻀﺎﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻫﻴﺄﺘﻪ ﻟﻪ ﻅﺭﻭﻓﻪ ،ﻓﺴﺒﺏ ﻗﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ
ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ،ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺫﺍﺌﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ،ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤ ﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﺔ .

 -١٢ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﻭﺍﺤﺩ،
ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﻨﺘﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺫﺍﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﺒﻁﺎﺒﻊ

ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ .
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&
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ

 

 ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ :ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺭ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ١٩٨٦ ،ﻡ .
 -ﺍﻷﻋﻼﻡ :ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺯﺭﻜﻠﻲ ،ﻁ ،٣ﺒﻴﺭﻭﺕ١٣٨٩ ،ﻫـ ١٩٦٩ /ﻡ .

 ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ :ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ،ﺩﺍﺭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ١٩٩١ ،ﻡ .
 -ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ :ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﺍﻭﻱ ،ﻁ ،١ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،

ﺒﻴﺭﻭﺕ١٩٩٠ ،ﻡ .

 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ :ﺩ .ﺸﻭﻗﻲ ﻀﻴﻑ ،ﻁ ،٧ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ١٩٧٦ ،ﻡ.

 -ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ :ﺩ.ﺒﻬﺠﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ،

ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ) ،ﺩ.ﺕ(.
 ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ :ﺩ .ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﺎﺩﺭ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ١٩٩٠ ،ﻡ.

 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻷﺨﻁل :ﺸﺭﺡ ﻤﺠﻴﺩ ﻁﺭﺍﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل ،ﺒﻴﺭﻭﺕ) ،ﺩ.ﺕ(. -ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺠﺭﻴﺭ :ﺸﺭﺡ ﺩ .ﻴﻭﺴﻑ ﻋﺒﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤٢٥ ،ﻫــ /

٢٠٠٥ﻡ.

 -ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ :ﻗﺩﻡ ﻟﻪ ﺸﺭﺤﻪ :ﻤﺠﻴﺩ ﻁﺭﺍﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،

١٤٢٥ﻫــ٢٠٠٤/ﻡ.
 -ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ :ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ:

ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻷﺭﻨﺎﺅﻭﻁ ،ﻁ ،١ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤٠٢ ،ﻫــ
١٩٨٢/ﻡ.
 ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ :ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺯﺏ ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ) ،ﺩ.ﺕ(.
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 ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ :ﺼﻨﻌﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﺃﺒﻲﺠﻌﻔﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ )ﺕ٣٣٨ﻫـ(،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺩﺕ.

 -ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻷﺩﺏ :ﺇﻴﻠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ،ﻁ ،٤ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٩٧٩ ،ﻡ.

 ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ :ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ)ﺕ٨٥٢ﻫــ( ،ﻁ ،١ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻋﻠﻤﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٣٩٠ ،ﻫــ /
١٩٧١ﻡ.

 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ :ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻤﺼﺭ١٩٥٧ ،ﻡ. ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺘﺄﺭﻴﺦ ﺩﻤﺸﻕ :ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ)ﺕ ٧٥١ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٩٥٥ ،ﻡ.

 ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ :ﻴﺎﻗﻭﺕ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ) ،ﺩ.ﺕ(. -ﻨﻘﺎﺌﺽ ﺠﺭﻴﺭ ﻭﺍﻷﺨﻁل :ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺏ ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ ،ﺸﺭﺤﻪ

ﻭﺤﻘﻘﻪ :ﺩ.ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺒﻴل ﻁﺭﻴﻔﻲ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤٢٣ ،ﻫـ ٢٠٠٢/ﻡ.

 -ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﺒﺎﻟﻭﻓﻴﺎﺕ :ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺩﻱ )ﺕ٧٦٤ﻫـ( ،ﻁ ،٤ﻤﻁﺒﻌﺔ

ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ١٩٥٣ ،ﻡ.
ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ
 -ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻌﺸﺭ)ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ( ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ :ﺩ.ﺒﻬﺠﺕ ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ،ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ .٧٣
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Emotional Experience
ImplicationsandImpact
(In the structure of the contradiction)
A Study submitted by:
Prof. Dr.JubeirSalehHumady Al-Karaghooly /Al-Iraqia
University/ College of Arts &
Dr.MahmoodShalalHussein Al-Keisi
Abstract
Contradiction is a literary phenomenonoccupied a
prominent position in the history of Arabic literatureand
recorded an important stage of Arab political and social
history.Perhaps one of the signs of the excellence it has is
that it established a literary tradition that replaced
description with sword where poets resort to their poetic
abilities instead of weapons.It is the kind of poetics arts
that mostly submitsto the impact of emotional experience
and the most prominent compliance to the effect of the
inner world of the innovator as its technical construction
became translatorto theinnovator worldwhether complicated
or easy ... simpleor cruel and here lies its importance, and
perhaps the findings of the present study confirms this.
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